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著 書
　　山本勝一，山田良広，大谷　進，吉澤英樹，佐藤
慶太（分担執筆）（2004）法医歯科学．医歯薬出
版株式会社，東京
論文発表
　　Utsuno　H　and　Minaguchi　K（2004）Infulu－
ence　of　template　DNA　degradation　on　the　geno－
typing　of　SNPs　and　STR　polymorphisms丘om
forensic　materials　by　PCR．　The　Bulletin　of　To－
kyo　Dental　College　45：33－46．
　　Mishima　H，　Iwasa　Y，　Yoko七a　R，　Ruth　M．
Elsey，　Tadokoro　O　and　Kozawa　Y　（2004）The
Short－pe亘od　Incremental　Lines　in　Den七in　of
Alligatoridae　Teeth．　Proceedings　of　the　8七h　In－
temational　Symposium　on　Biomineralization．
317－20．
論文発表
学会発表
　吉澤英樹（2004）進化における両生類の陸生適
応と腎臓の多様性．松本歯学30：1－8．
学会発表
　　12th　Biennial　meeting　of　the　International
Association　of　Oral　Pa七hologists（巳OP），Ma－
drid，　September，2004．
　　Comparative　studies　of　lipopolysaccharides　of
PorphyromonαS　gingivαlis　and　Escherichiα　coli
in　the　apoptosis　induction：Hirai　K，　Yoshizawa
H，Hasegawa　H，　Ueda　O，　Shibata　Y　and　Fuji－
mura　S．
　　75th　Annual　meeting　of　the　Zoological　Society
of　Japal1，　Kobe，　September，2004．
　　Development　of　the　deep－sea　ophiuroid，
Ophiurα　sαrsii　sαrsii　I．UTKEN，1855：Takeda
M，Kogure　Y，　Yoshizawa　H　and　Komatsu　M．
（Zool　Sci　21：1270，　2004）
　　Nephrone　structures　and　immunolocarization
of　Na＋，K＋－and　H＋－ATPase　in　the　kidney　of
two　squamata　species：Kikuchi　R，　Konno　N，
Matsuda　K，　Yoshizawa　H　and　Uchiyama　M．
（Zool　Sci　21：1341，　2004）
　　S2nd　IADR　General　Session．　March，2004
Preliminary　Study　of　post　mortem　Personal
Iden七ification　by　lip　prin七s．：Utsuno　H，　Kanoh
T，Tadokoro　O　and　lnoue　K．
　　14th　Intemational　symposium　on　olfaction
and七aste．　July，　2004
　　Noradrenalin　may　work　as　a　synaptic　trans－
mi七ter　in　the　frog　taste　organs．－Pharmacologi－
cal　and　immunohistocytochemical　study－：
Ando　H，　Asanuma　N　and　lnoue　K（Abstracts　p
129）
　　16th　lnternational　Congress　of　the　IFAA．　Au－
gust，　2004
　　The　lingual　fbramen　of　Japanese　mandible：
Kanoh　T，　Utsuno　H，　Tadokoro　O　and　Inoue　K
（Anatomical　science　international，79，　SupPle－
ment：P350）
　　16七hIn七ernational　Congress　of七he　IFAA　Au－
gust，　2004．
　　Double　innervation　of　the　anterior　belly　of　the
digastric　muscle：Asami　Y，　Kawai　K，　Kanoh　T，
Koizumi　M，　Honma　S，　Tokiyshi　A，　Kodama　K
（Ana七〇mical　science　intemational，79，　Supple－
ment：P445）
　　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
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　　カエル味覚受容器におけるドパミンベータ水酸
化酵素様免疫陽性細胞　光学および電子顕微鏡を
用いた免疫細胞化学的観察：安藤宏，井上
勝博，浅沼直和（JOral　Biosci　45：441，2004）
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　　カエル味覚受容器におけるノルアドレナリン合
成酵素の免疫細胞化学的観察：安藤　宏，浅沼
直和，井上勝博
日本学術振興会科学研究費による研究
　田所　治1歯根膜の発生と再生過程におけるマ
ラッセの上皮遺残の動態（若手（B））
論文発表
　　Amizuka　N，　Davidson　D，1．iu　H，　Valverde－
Franco　G，　Chai　S，　Maeda　T，　Ozawa且，　Ham－
mond　V，　Omitz　DM，　Golthzman　D　and　Hender－
Son　JE（2004）Sigllalling　by　fibroblast　growth
factor　receptor　3　and　parathyroid　hormone－re．
lated　peptide　coordinate　cartilage　and　bone　de－
velopment．　BONE　34：13－25．
　　Nakamura　H，　Sato　G，　Hirata　A　and　Yama－
mo七〇T（2004）Immunolocalization　of　matrix
metalloproteinase（MMP）－130n　bone　surface
under　osteoclasts　in　rat　tibia．　BONE　34：48－
56．
　　Ikegame　M，　Ejiri　S　and　Ozawa　H（2004）Cal－
citonin－induced　change　in　serum　calcium　levels
and　its　relationship七〇〇s七eoclast　morphology
and　number　of　calcitonin　receptors．　BONE
35：27－33．
　　Asawa　Y，　Amizuka　N，　Hara　K，　Kobayashi　M，
Aita　M，　Li　M，　Kenmotsu　S，　Oda　K，　Akiyama　Y
and　Ozawa　H（2004）Histochemical　evalua七ion
for　the　biological　effect　of　menatetrenone　on
metaphyseal　trabeculae　of　ovariectomized　rats．
BONE　35：870－80．
　Xie　Y，　Nishi　S，　Fukase　S，　Nakamura　H，　Chen
X，Imai　N，　Sakatsume　M，　Saito　A，　Ueno　M，
Narita　I，　Yamamoto　T　and　Gejyo　F（2004）Dif二
ferent　type　and　localization　of　CD　440n　surface
membralle　of　regenerative　renal　tubular　epithe－
lial　cells　in　vivo．　Am　J　Nephro124：188－97．
　　Tsuj’i　T，　Nakamllra　H，　Hirata　A　and　Yama－
moto　T（2004）Expression　of　the　Ellis－van
Creveld　（Evc）gene　in　the　rat　tibial　growth
plate．　Anat　Rec　279：729－35．
　　Sahara　N　and　Ozawa　H（2004）Cem田tum－
Iike　tissue　deposi七ion　on　the　resorbed　enameI
surface　of　human　deciduous七eeth　prior　to　shed－
ding．　Anat　Rec　279：779－91．
　　Tanaka　M，　Sahara　N，　Katayama　T，　Yama－
guchi　K，旦旦旦g≡，　Ninomiya　T　and　Ozawa　H
（2004）Prostaglandin　E　EP　4　receptor　agonist
induces　the　bone　formation　by　an　alteration　of
七he　osteoblast　and　osteoclast　dynamic　state．　J
Toxicol　Pathol　17：253－60．
　　Ikeda　F，　Nishimura　R，　Matsubara　T，　Tanaka
S，Inoue　J，　Reddy　SV，　Hata　K，　Yamashita　K，
Hiraga　T，　Watanabe　T，　Kukita　T，　Yoshioka　K，
Rao　A　and　Yoneda　T（2004）Critical　roles　of　c－
Jun　signaling　in　regulation　of　NFAT　family　and
RANKL－regulated　osteoclast　differentiation．　J
Clin　Invest　l　l4：475－84．
　　Watanabe　T，　Kukita　T，　Kukita　A，　Wada　N，
Toh　K，　Nagata　K，　Nomiyama　H　and　Iijima　T
（2004）Direct　stimula七ion　of　osteoclastogenesis
by　MIP－1alpha：evidence　obtained　fをom　stud－
ies　using　RAW　264　cell　clone　highly　responsive
to　RANKL．　J　Endocrino1180：193－201．
　　Kawakami　T，　Mizoguchi　T，　Matsuura　S，
Shimizu　T，　Kurihara　S，　Ito　M　and　Kawai　T
（2004）His七〇pathological　safety　evalua七ion　of
polyethylene　glycol　applied　subcutaneously　in
mice．　J　Int　Med　Res　32：22－9．
　　Kawasaki　N，　Hamamoto　Y，　Nakajima　T，　Irie
Kand　Ozawa　H　（2004）Pe亘odontal　regehera－
tion　gftransplanted　ra七molars　after　cryopreser－
vation．　Arch　Oral　Bio149：59－69．
　　Tazawa　K，　Hoshi　K，　Kawamoto　S，　Tanaka　M，
Ejiri　S　and　Ozawa　U（2004）Osteocytic　osteoly－
sis　observed　in　rats　to　which　parathyroid　hor－
mone　was　colltinuously　administered．　J　Bone
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Miner　Metab　22：524－29．
　Iguchi　S，　Nishi　S，　Ikegame　M，　Hoshi　K，
Yoshizawa　T，　Kawashima　H，　Arakawa　M，
Ozawa　H　and　G〔）jyo　F（2004）Expression　of　Os一
七eopon七in　in　Cisplatin－lnduced　Tubular　Injury．
Nephron　Exp　Nephrol　97：e96－105．
　中村浩彰，小澤英浩（2004）骨転移巣の微細構
造からわかったこと．Molecular　Medicine　41：
1346－51．
　佐原紀行（2004）乳歯交換（比較解剖学も含め
て）．CL、INICAL　CALCIUM　14：314－17．
　星　和人，小澤英浩（2004）細胞外基質成分に
よる石灰化の調節．CLINICAL　CALCIUM　14：
862－68．
　中村美どり，松浦幸子，宮沢裕夫，宇田川信之
（2004）破骨細胞の神秘．松本歯学9二9－19．
　渡邉敏之，二宮　禎，細矢明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝ロ利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
そ　の　他
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋
直之，宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マ
ウスを用いた骨のカップリング機構の解析．The
BONE　18：3－7．
　中村浩彰，小澤英浩（2004）骨組織における
Matrix　Metalloproteinase（MMP）－13局在．　The
BONE　l8：407－10．
　佐原紀行，小澤英浩（2004）エナメル質の吸収
と修復．The　BONE　18：533－37．
　中村浩彰（2004）海外文献紹介IHI｛シグナル
は軟骨内骨化過程における骨芽細胞分化に重要で
ある．The　BONE　18：638－9．
　北海道医療大学歯学部セミナー　2004年7月
　破骨細胞の細胞骨格とextracellular　signal－
regulated　kinase（ERK）について：中村浩彰
学会発表
　Ist　Asian　Pacific　Congress　of　Bone　Morphome－
try，　June，2004
　Three－dimensiona1　morphometric　analysis　of
ra七femur　with　pulsed　laser　irradiation：Ni－
nomiya　T，旦g塑，　Nishisaka　T　and　Ozawa　H
（日骨形態誌14：107，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　骨の形態科学：小澤英浩（日骨形態誌14：48，
2004）
　Eighth　In七ernational　Conference　on　Tooth
Morphogenesis　and　Differentiation，　July，2004
　Temporo－spatial　Gene　Expression　and　Pro－
tein　Localization　of　Matrix　Metalloproteinases
and　Their　Inhibitors　Du㎡ng　Mouse　Molar
Tooth　Development：Yoshiba　N，　Yoshiba　K，
Okiji　T，旦gSsg＞lq．｛1o　a　A，　Ozawa　H，　Stoetzel　C，　Pe㎡n
－Schmi七七F，　Cam　Y，　Ruch　JV　and　Lesot　H
（PROGRAM＆ABSTRACTS：128，2004）
　12th　Intemational　Congress　of　Histochemis一
七ry　and　Cytochemistry，　July，2004
　Expression　of　PSP　during　development　of　se－
cretory　cells　in　mouse　submandibular　gland：
Matsuura　S　and　Ozawa　H（J　Histochem　Cyto－
chem　52　Suppl　1：S48，2004）
　16th　International　Congress　of七he　In七erna－
tiona1　Federation　of　Associations　of　Anatomists，
August，2004
　Application　of　high　pressure　rapid丘eezing
and　freeze　substitution（HPRF／FS）to　the　elec－
tron　microscopic　imm皿ocy七〇chemistry（EM－
ISH）of　perina七al　mouse　submandibular　gland：
Matsuura　S，　Ozawa　H　and　Hand　AR（Anat　Sci
Int　79　Supp：412，　2004）
　1、ocalization　of　CD　44（hyaluronan　receptor）
and　hyalurollan　in　rat　mandibular　condyle：
Nakamura　H，　Hirata　A，　Inoue　M　and　Yalna－
moto　T（Anat　Sci　Int　79　Supp：346，2004）
　Immunohistochemical　s七udy　of　Runx　2／Cbfa
land　Sox　9　expressions　in　periosteum　derived
cells　of　wounded　bone：Fujii　T，　Ueno　T，　Kagawa
T，Sugahara　T，　Nakamura　H　and　Yamamoto　T
（Anat　Sci　Int　79　Supp：353，　2004）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞の細胞骨格とextracellular　signal－
regula七ed　kinase（ERK）について：中村浩彰，
平田あずみ，井上美穂，山本敏男，小澤英浩（プ
58 2004年業績目録
ログラム・抄録集189，2004）
　骨誘導因子（BMP）埋め込みによる破骨細胞
形成実験～オステオプロテグリン（OPG）欠損
マウスを用いた解析～：山本洋平，松浦幸子，
堀内博志，中村美どり，小澤英浩，野ロ俊英，高橋
直之，宇田川信之（プログラム・抄録集119，
2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　歯髄の硬組織形成機構に関する微細構造学的研
究一ラット切歯歯髄皮下移植実験モデルを用いた
検討一：細矢明宏，中村浩彰，星　和人，佐原
紀行，二宮　禎，吉羽邦彦，吉羽永子，小澤英浩
（JOral　Biosciences　46：377，2004）
　セメント芽細胞分化と上皮鞘基底膜プロテオグ
リカンの動態：平田あずみ，中村浩彰，山本敏男
（JOral　Biosciences　46：379，2004）
　BMP誘導性異所性骨形成における破骨細胞分
化の解析：山本洋平，松浦幸子，小林泰浩，中村
美どり，小澤英浩，野口俊英，宇田川信之，高橋
直之（J　Oral　Biosciences　46：384，2004）
　マウス切歯発生過程におけるTIMPsの発現：
吉羽永子，吉羽邦彦，興地隆史，細矢明宏，小澤
英浩（」　Oral　Biosciences　46：451，2004）
　エナメル器の細胞における転写調節因子Sp
3，4局在について：中村浩彰，二宮　禎，細矢
明宏，八巻真理子，小澤英浩（JOra1　Bioscien－
ces　46：452，　2004）
　レーザー光照射による大腿骨骨量変化の三次元
的解析：二宮　禎，細矢明宏，西坂剛，中村
浩彰，小澤英浩（JOral　Biosciences　46：462，
2004）
　The　26th　annual　meeting　ofAmerican　Society
fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oct，2004
　BMP　tightly　regulates　in　vivo　osteoclast　for－
mation　in　OPG－deficient　mice：Yamamoto　Y，
Matsuura　S，　Horiuchi　H，　Nakamura　M，　Ozawa
旦，Noguchi　T，　Udagawa　N　and　Takahashi　N
（JBone　Miner　Res　19，　Supp11：S277，2004）
　日本癌学会シンポジウム「骨関連病変研究の進
歩」および第7回癌と骨病変研究会　2004年11月
　癌と骨組織との相互作用・微細構造学的知見：
小澤英浩（抄録集：25－6，2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
　ラット皮下移植歯髄の硬組織形成機構に関する
免疫組織科学的研究：細矢明宏，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保誌
47：27，　2004）
　マウス臼歯発生過程におけるMMP－2，－9，
MT　1－MMPおよびTIMP－1，－2，－3の発現：
吉羽永子，吉羽邦彦，興地隆史，細矢明宏，小澤
英浩（日歯保誌47：195，2004）
日本学術振興会科学研究費による研究
　小澤英浩：骨の形態形成と再生を調節する分子
機構の解析（基盤研究A）
　小澤英浩：再生骨および歯と受容者（recipi－
ent）組織間の特異的相互作用の解析（萌芽研究）
　中村浩彰：エナメル芽細胞の分化とERKに関
する細胞生物学的解析（基盤研究C）
論文発表
　Ando　H　and　Kuwasawa　K（2004）Neuronal
and　Neurohormonal　control　of　the　heart　in　the
stomatopod　crustacean，　Squillα　orαtoriα．　J　Exp
Biol　207：4663－77．
学会発表
　日本補綴歯科学会（111回）2004年5月
　咀噌が味覚に及ぼす影響について一口腔内の味
の広がりを中心とした新たな分析法一：沼尾
尚也，浅沼直和，山下秀一郎（日補綴歯誌48
第111回特別号：117，2004）
　14th　International　symposium　on　olfaction
and　tas七e．　July，2004
　Noradrenalin　may　work　as　a　synaptic　trans－
mitter　in　the　frog　taste　organs．－Pharmacologi－
cal　and　immunohistocytochemical　study－：
Ando　H，　Asanuma　N　and　lnoue　K（Abstracts　p
129）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　カエル味覚受容器におけるドパミンベータ水酸
化酵素様免疫陽性細胞　光学および電子顕微鏡を
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用いた免疫細胞化学的観察：安藤宏，井上
勝博，浅沼直和（JOral　Biosci　46：441，2004）
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　カエル味覚受容器におけるノルアドレナリン合
成酵素の免疫細胞化学的観察：安藤　宏，浅沼
直和，井上勝博
松本歯科大学特別補助金による研究
　安藤　宏：味蕾スライス標本による味覚情報伝
達解析モデルの作成一味細胞と求心性神経からの
同時記録による味細胞の同定一
著 書
　宇田川信之，佐藤信明，野口俊英，高橋直之（分
担執筆）（2004）歯周病と全身の健康を考える
「LPSによる歯槽骨吸収の分子メカニズム」，医
歯薬出版，東京．
論文発表
　Woo　J－T，　Nakagawa　H，　Notoya　M，　Yonezawa
T，！U2g｛ga）ya“d　　　N，　Lee　1－S，　Ohnishi　M，　Ohnishi　M，
Hagiwara　H　and　Nagai　K（2004）Quercetin　sup－
presses　bone　resorption　by　inhibiting　the　differ－
entiation　and　activation　of　os七eoclasts．　Biol
Pharm　Bull　27：504－9．
　Suda　K，　ULgdaggyya－！1N，　Sato　N，　Takami　M，　Itoh
K，Woo　J－T，　Takahashi　N　and　Nagai　K（2004）
SupPression　of　osteoprotegerin　expression　by
prostaglandin　E2　is　crucially　involved　in　LPS－
induced　osteoclas七fbrmation．　J　Immunol　172：
2504－10．
　Sa七〇N，　Takahashi　N，　Suda　K，　Nakamura　M，
Yamaki　M，　Ninomiya　T，1（obayashi　Y，　Takada
H，Shibata　K，　Yamamoto　M，　Takeda　K，　Akira　S，
Noguchi　T　and旦←（2004）MyD　88　but
not　TRIF　is　essentia1　for　osteoclastogenesis　in－
duced　by　lipopolysaccharide，　diacyl　lipopep七ide
and　Iレ1α．　J　Exp　Med　200：601－11．
59
　Hirose　J，　Kamigakiuchi　H，　Iwamoto　H，　Fujii
H，Nakai　M，　Takenaka　M，　Kataoka　R，　Suga－
hara　M，　Yamamoto　S　and　Fukasawa　I（M
（2004）The　metal－binding　mo七if　of　dipeptidyl
peptidase皿directly　influences　the　enzyme　ac－
tivity　in　the　copper　deriva七ive　of　dipeptidyl　pep－
tidase皿．Arch　Biochem　Biophys　431：1－8．
　Yamamoto　A，　Yamada　I（，　Murama七su　H，
Nishinaka　A，　Okumura　S，　Okada　N，　Fujita　T
and　Muranishi　S（2004）Control　of　pulmonary
absorption　of　water－soluble　compounds　by　vari－
ous　Viscous　vehicles．　Int　J　Pharm　282：141－9．
　Taira　E，　Koham　K，　Tsukamoto　Y，　Okumura　S
and　Miki　N（2004）Characterization　of　gicerin／
MUC　18　CD　146　in　the　rat　nervous　system．　J
Cell　Physiol　198：377－87．
　Okumura　S，　Kohama　K，　Kim　S，　Iwano　H，
Miki　N　and　Taira　E（2004）Induction　of　gicerin
／CD　146　in　the　rat　carotid　artery　after　balloon
injury．　Biochem　Biophys　Res　Commun　313：
902－6．
　宇田川信之，中村美どり，高橋直之（2004）破
骨細胞分化因子RANKL．日本臨林62：97－101．
　奥村茂樹，宇田川信之，高橋直之（2004）破骨
細胞の分化・骨吸収調節機構．日本臨林62：90
－6．
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋
直之，宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マ
ウスを用いた骨のカップリング機構の解析．T且E
BONE　18：3－7．
　中村美どり，宇田川信之，宮沢裕夫（2004）骨
吸収と骨形成の共役機構．腎と骨代謝17：107－
15、
　佐藤信明，宇田川信之（2004）リボ多糖（LPS）
による骨吸収促進におけるMyD　88の重要性．医
学のあゆみ208：905－9．
　中村美どり，松浦幸子，宮沢裕夫，宇田川信之
（2004）破骨細胞の神秘．松本歯学30：9－19．
そ　の他
　宇田川信之（2004）海外文献紹介「歯周組織に
特異的に発現しているアメロゲニンは，歯周組織
における病的な硬組織吸収の防御作用を有する」
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THE　BONE　18：234．
　山下照仁（2004）海外文献紹介「liCl3キナーゼ
αは表皮における機能によって骨格と頭蓋顔面の
形態形成を制御する」THE　BONE　18：514．
　奥村茂樹（2004）海外文献紹介「液胞型プロト
ンーATPaseとアクチンフィラメントの結合」
THE　BONE　18：755．
学会発表
　北海道大学歯学部ロ腔分子生化学教室セミ
ナー　2004年1月
　骨吸収と骨形成のカップリング機構について：
宇田川信之
　The　13th　Intemational　Rheuma七〇logy　Sym－
posium，　April，2004
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorp七ion
and　f（）rmation：旦←
　日本小児歯科学会大会（第42回）2004年5月
　大理石骨病マウス（op／op）における異所性骨
形成の促進：中村美どり，宇田川信之，中村
浩志，宮沢裕夫（小児歯誌42：226，2004）
　日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年5月
　シンポジウムll　歯周病の病態を分子細胞生物
学的に探る一歯周組織を構成する細胞の役割一破
骨細胞による骨破壊の分子メカニズム：宇田川
信之（日歯周誌46：56，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　オステオプロテゲリン欠損マウスにおける骨吸
収と骨形成の共役機構：中村美どり，宇田川
信之，宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之（日骨形態
誌　14：57，　2004）
　First　Asian　Paci丘c　Congress　of　Bone
Morphometry　2004年6月
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorption
and　forma七ion：Nakamura　M，←，
Miyazawa　H，　Ozawa　H　and　Takahashi　N（日本
形態誌14：103，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　破骨細胞の分化におけるムラミルジペプチド
（ペプチドグリカン成分）の作用の解析：楊
淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木眞希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，宇田川
信之，古澤清文（松本歯学30：209，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　ヒト破骨細胞分化におけるPGE2の役割につい
ての解析：武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林
泰浩，栗原三郎，宇田川信之，高橋直之（松本歯
学30：209，2004）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　骨誘導因子（BMP）埋め込みによる破骨細胞
形成実験～オステオプロテゲリン（OPG）欠損
マウスを用いた解析～：山本洋平，松浦幸子，
堀内博志，中村美どり，小澤英浩，野ロ俊英，高橋
直之，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：p119）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　オステオプロテゲリン（OPG）は可溶型
RANKL産生を調節する：中道裕子，宇田川
信之，小林泰浩，茂木眞希雄，中村美どり，高橋
直之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P124）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　LPSによる破骨細胞の分化と延命にはMyD　88
シグナルのみが関与する：佐藤信明，高橋直之，
須田幸治，小林泰浩，審良静男，柴田健一郎，野口
俊英，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：P125）、，　1
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE2はRANKシグナルを増強じ，マウス破骨
細胞形成を促進する：小林泰浩，宇田川信之，
武　郁子，栗原三郎，高橋直乏．（9922回日本骨代
謝学会プログラム抄録集：p　153）’
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　マウス成熟破骨細胞はPGE”1受容体EP　2とEP
4の発現を停止し，PGE，による骨吸収抑制作用
から回避する：小林泰浩，高橋直之，武　郁子，
服部敏巳，栗原三郎，宇田川信之（第22回日本骨
代謝学会プログラム抄録集：P153）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は正常な骨の形態形成に重要な役割を
果たしている一大理石骨病マウス（op／op）を用
いた解析一：中村美どり，堀内博志，茂木眞希雄，
斉藤直人，高岡邦夫，宮沢裕夫，高橋直之，宇田川
信之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P183）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　RA間質細胞（ナース細胞）はM－CSFを産生
松本歯学　31（1）2005
し破骨細胞分化を支持する：坪井秀規，宇田川
信之，橋本　淳，吉川秀樹，高橋直之，越智隆弘
（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p
189）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　細菌のペプチドグリカン構成成分であるムラミ
ルジペプチド（MDP）の破骨細胞形成促進機構：
楊　淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木眞希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，古澤
清文，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：p191）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE，はヒト破骨細胞分化を強力に阻害する：
武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，栗原
三郎，宇田川信之，高橋直之（第22回日本骨代謝
学会プログラム抄録集：p192）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞の機能発現における微小管とアクチン
リングの相互作用：鈴木啓明，仲村一郎，富田
勉，鵜澤豊暢，田中　栄，上條竜太郎，宇田川
信之，高橋直之（第22回日本骨代謝学会プログラ
ム抄録集：p194）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　若手サテライトシンポジウム5「硬組織研究の
最前線」骨吸収と骨形成のカップリング機構：
中村美どり
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　ヒト破骨細胞分化に対するPGE，の作用：武
郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，栗原三郎，
宇田川信之，高橋直之（歯基礎医学誌46：75，
2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　LPSによる破骨細胞の分化と延命における
MyD　88シグナルの重要性：佐藤信明，高橋
直之，小林泰浩，柴田健一郎，高田春比古，野口
俊英，宇田川信之（歯基礎医学誌46：76，2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　BMP誘導性異所性骨形成における破骨細胞分
化の解析：山本洋平，松浦幸子，小林泰浩，中村
美どり，小澤英浩，野ロ俊英，宇田川信之，高橋
直之（歯基礎医学誌46：76，2004
　日本整形外科学会（第19回）2004年10月
　シンポジゥム2　病態と治療」基礎からみた進
歩：関節リウマチーRAの分子標的治療リボ多糖
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（LPS）の破骨細胞分化と骨吸収機能におけるシ
グナル伝達機構二宇田川信之（日整会誌78：
757，　2004）
　日本整形外科学会（第19回）2004年10月
　ナース細胞はM－CSFを産生し破骨細胞分化
を支持する：坪井秀規，宇田川信之，橋本　淳，
高橋直之，越智隆弘，吉川秀樹（日整会誌78：
794，　2004）
　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004．、
　Osteoprgtegerin　tightly　regulates　the　shed－
ding　of　RANKL　by　osteoblasts　and　activated　T
cells：Nakamichi　Y，旦塑，　Nakamura　M，
Kobayashi　Y，　Mogi　M　and　Takahashi　N（J　Bone
Miner　Res　l9，　Suppl　1：S50，2004）
　Twenty－siXth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　0steoclasts　are　essentially　required　fbr　nor－
ma1　bone　morphogenesis：Nakamura　M，　Hori－
uchi　H，　Mogi　M，　Takaoka　K，　Takahashi　N　arid
旦←（JBone　Miner　Res　19，　Supp11：
S276，2004）
　Twen七y－sixth　AIlnual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　BMP　tightly　regulates　in　vivo　osteoclas七for－
matioll　in　OPG－de丘cient　mice：Yamamo七〇Y，
Matsuura　S，　Horiuchi　H，　Nakamura　M，　Ozawa
且，Noguchi　T，　UL，1gdaggiy｛LINN，　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S277，2004）
　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　Cyclic　AMPM》rotein　kinase　A　signals　enhance
osteoclas七ic　differentia七ion　through　TAK　l　in　os－
teoclast　precursors：Kobayashi　Y，　Take　I，　Mi－
zoguchi　T，　UL，tgdgg｛iiyg－INN　and　Takahashi　N　（J
Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S279，2004）
　Twenty－siXth　Annual　Mee七ing　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　PGE2　strongly　inhibits　human　osteoclast　dif一
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ferentiation：Take　I，　Yamamo七〇Y，　Tsuboi且，
Kobayashi　Y，　Kurihara　S，旦←and
Takahashi　N（J　Bolle　Miner　Res　19，　Suppl　1：
S279，2004）　　　　－
　Twenty－sixth　A皿ual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　Nurse－1ike　cells　from　patients　with　rheuma－
toid　arthritis　support　survival　of　os七eoclast　pre－
cursors　via　macrophage－colony　stimulating　fac－
tor　production：Tsuboi　S，旦◎，　Hashi－
moto　J，　Yoshikawa　H，　Takahashi　N　and　Ochi　T
（JBone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S333，
2004）
　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　Muramyl　dipeptide　synergistically　enhances
osteoclast　forma七ion　induced　by　lipopolysaccha－
ride，　interleukin　l　and　tumor　necrosis　factor一α
through　Nod2－media七ed　signals　in　osteoblasts：
Yang　S，　Takahashi　N，　Mogi　M，　Uematsu　S，　Ko－
bayashi　Y，　Nakamichi　Y，　Takada　H，　Takeda　K，
Akira　S，　Furusawa　K　and旦一（J　Bone
Miner　Res　19，　Suppl　1：S412，2004）
　Twen七y－sixth　Annual　Mee七ing　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　MyD　88　but　not　TRIF　is　essential　for　osteo－
clastogenesis　induced　by　lipopolysaccharide，
duacyl　lipopeptide　and　IL－1：Sato　N，　Taka－
hashi　N，　Suda　K，　Kobayashi　Y，　Akira　S，　Shibata
K，Noguchi　T　and⊂（J　Bone　Miner
Res　l9，　Supp11：S412，2004）
　東京農工大学大学院セミナー　2004年11月
　破骨細胞の分化と機能の調節機構：宇田川信之
　15th　Kyungpook　National　University　Hospi－
tal　ln七ernational　Symposium“Recent　Trends　in
Skeletal　Disease　Researches：Genomes　and
Functions，’December，2004
　Molecular　mechanism　of　osteoclast　differen－
tiation：1工ζ一
　第59回松本歯科大学学会　2004年11月
　新規ビタミンD3誘導体の強力な破骨細胞分化
誘導作用の解析：佐藤将洋，佐藤信明，中道
裕子，中村美どり，清水正人，高橋直之，宇田川
信之（松本歯学30：261，2004）
　第59回松本歯科大学学会　2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原　正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
　日本ロ腔組織培養学会（第41回）2004年11月
　炎症性骨吸収におけるMyD　88シグナルの重要
性：高橋直之，佐藤信明，宇田川信之
日本学術振興会科学研究費による研究
　特定領域研究　破骨細胞を調節するシグナル伝
達系と骨・歯周疾患における骨破壊機序の解明：
高橋直之，宇田川信之，平岡行博，中村美どり，
小澤英浩
　基盤研究（B）歯槽骨破壊におけるRANKと
To11－1ike　receptorシグナルの解明：宇田川信之，
小澤英浩，奥村茂樹，溝口利英，平岡行博，古澤
清文，野口俊英
　基盤研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解明と治療法の開発：高橋直之，小澤
英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
禎，中道裕子，溝口利英
　基盤研究（C）菌体成分が誘導する歯槽骨破壊
の発症機構の解明：楊　淑華，上松隆司，古澤
清文，高橋直之，宇田川信之，小澤英浩
　基盤研究（C）高回転型骨代謝疾患モデルであ
るOPG欠損マウスを用いた歯の形成に関する研
究：中村浩志，宮沢裕夫，奥村茂樹，宇田川信之，
小澤英浩，高橋直之
　基盤研究（C）ウマ歯冠セメント質を用いたセ
メント質特異的タンパク質の同定：深澤加與子，
佐原紀行，奥村茂樹，溝口利英，小澤英浩，宇田川
壁
　若手研究（B）生きた破骨細胞のリアルタイム
観察によるカルシトニン作用の解明：奥村茂樹
　若手研究（B）象牙質基質タンパク質DMP－1
による象牙質再生機構の解明：中村美どり
　萌芽研究　破骨細胞分化阻止因子（ODIF）の
クローニングと生理的役割の解析：高橋直之，
中道裕子，宇田川信之，溝口利英，小澤英浩
松本歯学　31（1）2005
　萌芽研究　破骨細胞によるビスフォスホネート
の特異的取り込み機構の解析：宮沢裕夫，中村
美どり，奥村茂樹，溝口利英，中道裕子，
宇田川信之
その他の補助金による研究
　（財）日本宇宙フォーラム　第7回宇宙環境利用
に関する地上研究
　重力の骨代謝共役における生理的役割の解明：
宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，中村
美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志
松本歯科大学特別研究費補助金による研究
　歯の萌出不全を呈する大理石骨病マウス（op／
op）おける異所性骨形成に関する研究：史並
美どり
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　Fujii　T，　WLaggLP，　Yajima　T，　Carrel－Geinoz　A，
Usui　S，　Otogoto　J，　Ota　N　and　Baehni　P（2004）
Interleukin－8　production　by　human　gingiva1　fi－
broblasts　in　response　to　periodontopathic　bac七e・
rial　lipopolysaccharides　and　prostaglandin　E2　in
vitro．　Hard　Tissue　Biol　13：29－34．
　WLgngPL，　Imamura　Y，　Fujii　T，　Otogoto　J，　Ota
Nand　Ohura　K（2004）Histatins　promote七he
growth　of　human　gingival　fibroblasts．　Oral
Therap　Pharmacol　23：101－7．
　Fロjii　T，　yWymg！P，　Hosokawa　Y，　Shirai　S，土≧
mura　A，　Hikita　K，　Maida　T，　Ochi　M　and　Baehni
P（2004）Effect　of　systemically　administered
azithromycin　in　early　onset　aggressive　peri－
odonti七is．　Perio　11：321－5．
　王　宝禮（2004）歯周病への抗生物質治療～マ
クロライド系抗生物質を用いた難治性歯周病の克
服～．日薬理誌124：53＿4．
　王　宝禮，藤井健男（2004）実践歯周病治療学
特論，東日本デンタルトピックス36：20－5．
難
そ　の　他
著 書
　王　宝禮（2004）現代歯科薬理学第4版，医歯
薬出版，東京．
論文発表
　Hattori　T，　Hirai　K，⑭and　Fujimura　S
（2004）Proliferation　of　cul七ured　human　gingival
fibroblasts　caused　by　isradipine，　a　dihydropyri－
dine－derivative　calcium　antagonist．　Eur　J　Med
Res　9：313－5．
　】ヨ［attori　T　and　WLgngLP　（2004）　Inhibition　by
tranilast　of　nifedipine－induced　proliferation　of
cultured　human　gingival　fibroblasts．　Eur　J
Pharmacol　498：79－81．
　Fujii　T，　WLangLP，　Sai七〇T，　Kaku　T，　Usui　S，
Otogoto　J，　Ota　N　and　Baehni　P（2004）Effects
of　melatonin　oll　pros七aglandin　E2－induced　pro－
inflammatory　cytokine　production　in　human
gingival丘broblas七s．　Hard　Tissue　Biol　13：24－
8．
　王　宝禮（2004）ロ腔乾燥症への漢方治療～口
腔内科医の時代～．歯界展望103：1263－70．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第1章：2004年未来をみつめて」，1月号，信州
歯報，487，23，長野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第2章：患者さんに説明できるバイオフィルム
学（前編）」，2月号，信州歯報，488，23－4，長
野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第3章：患者さんに説明できるバイオフィルム
学（中編）」，3月号，信州歯報，489，26－7，長
野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第4章：患者さんに説明できるバイオフィルム
学（後編）」，4月号，信州歯報，490，19，長野
県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第5章：バイオフィルム感染症としてのう蝕治
療法」，5月号，信州歯報，491，14，長野県歯科
医師会，長野．
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　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第6章：バイオフイルム感染症としての歯周病
治療（前編）」，6月号，信州歯報，492，20，長
野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第7章：バイオフィルム感染症としての歯周病
治i療（後編）」，7月号，信州歯報，493，18－9，
長野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第8章：予防成功の鍵は，歯科衛生士さん」，8
月号，信州歯報，494，20－1，長野県歯科医師会，
長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第9章：漢方薬の歯科医療への可能性」，9月
号，信州歯報，495，10－1，長野県歯科医師会，
長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第10章：チェアサイドで抗生物質を上手に使う
（総論）」，10月号，信州歯報，496，34－5，長野
県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第11章：チェアサイドで抗生物質を上手に使う
（各論）～ロ腔内科医の名医へのヒント～」，11月
号，信州歯報，497，22－3，長野県歯科医師会，
長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「終章：2005年歯科医学教育は変わる」，12月号，
信州歯報，498，18－9，長野県歯科医師会，長野．
学術に関係する発表
　東日本歯学会総会（第22回）2004年2月
　病原性バイオフィルムによる歯周自然免疫シス
テム：王　宝禮
　第3回臨床座談会（松本市歯科医師会）2004年
3月
　チェアサイドの予防歯科：王　宝禮
　第1回学術講演会（諏訪市歯科医師会）2004年
4月
　口腔内科医の時代～バイオフイルム感染症への
検査，診断と薬物治療～：王　宝禮
　口腔バイオフィルム研究会　2004年5月
　抗生物質によるバイオフィルム治療法：王
宝禮
　第35回歯の健康を守る県民の集い　2004年6月
　口腔乾燥症（ドライマウス）って何？：王
宝禮，田村　集
　研修会特別講演（長野県歯科衛生士会）2004年
7月
　唾液の新しい世界～あなたをチェアサイドの唾
液博士に～：王　宝禮
　北佐久歯科医師会特別講演　2004年7月
　チェアサイドのバイオフィルム学：王　宝禮
　臨床座談会（長野市歯科医師会）　2004年9月
　バイオフィルム感染症としての齢蝕・歯周病：
王　宝禮
　歯科基礎医学会総会若手サテライトシンポジウ
ム　2004年9月
　口腔疾患薬物治療の新戦略一マクロライド系抗
生物質を用いた歯周病治療：田村　集，王　宝禮
　日本耳鼻咽喉科漢方研究会学術集会（第20回）
2004年10月
　糖尿病性口腔乾燥症マウスにおける白虎加人参
湯と五苓散の効果：王　宝禮
　TO回特別講i演　2004年11月
　最先端口腔内科医治療：王　宝禮
　薬物活性シンポジウム（第32回）2004年11月
　歯周病への抗生物質治療～マクロライド系抗生
物質を用いた難治性歯周病の克服：王　宝禮
学会発表
　日本薬理学会年会（第77回）2004年3月
　高張液による細胞内カルシウム濃度上昇におけ
る共輸送体の関与：服部敏己，王　宝禮（JPhar－
macol　Sci　94（Suppl．1）：130）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　コラーゲンパウダーを用いたミコナゾール含有
義歯性口腔内炎治療薬の開発：吉田敬子，王
宝禮，平井要，黒岩昭弘，酒匂充夫，山根
修太郎，海田健彦，宇田　剛，吉田茂生，伊藤
充雄，五十嵐順正（松本歯学30：204）
　日本口腔衛生学会・総会（第53回）2004年9月
　漢方薬を用いた糖尿病性口腔乾燥症治療薬の探
求：藤垣佳久，近藤　武，王　宝禮（ロ腔衛生会
誌54：319）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　Gin－・1細胞におけるisradipineによる細胞内
松本歯学　31（1）2005
カルシウム濃度の上昇：服部敏己，田村　集，
王　宝禮（JOral　Biosci　46（5）：150）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年
　バイオフィルムモデルに対するマクロライド系
抗生物質の影響：田村　集，荒　敏昭，今村泰弘，
王　宝禮（JOral　Biosci　46（5）：121）
　3「dIn七ernational　Coference　of　lnna七e　lmmu－
nity　平成16年10月
　Pe亘odontal　inna七e　immunity：Wmap
（Aegean　Conferences　Series　13：121）
　日本歯周病学会（第47回）2004年10月
　DNAマイクロアレイ分析による歯周疾患解
析：王宝禮，臼井修平，久野知子，日垣孝一，
河谷和彦，坂本　浩，伊藤茂樹，音琴淳一，太田
紀雄（日歯周誌46秋季特別：149）
　日本歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　DNAマイクロアレイ分析による歯周疾患病態
解析：王　宝禮（日本歯科医学会誌23（3）122）
　松本歯科大学学会総会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposure（臨床早期
体験）の試みと検証：小笠原　正，金銅英二，
山下秀一郎，宇田川信之，増田裕次，王　宝禮，
安田浩一，音琴淳一，森本俊文（松本歯学10：
6）
日本学術振興会科学研究費による研究
　今村泰弘：歯肉繊維芽細胞の唾液タンパク質ヒ
スタチン受容体の解明（基盤研究C）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　今村泰弘：歯周病の歯周組織炎症・破壊に関与
する抗体産生B細胞の機能とシグナル伝達系の
解析
　荒　敏昭：歯肉線維芽細胞におけるLPSトレ
ランス機溝の解明
その他（独立行政法人物質・材料研究機構
研究助成金）
　王　宝禮：バイオフィルム感染症としての歯周
病治療薬開発
鍵1　裏灘　　、
論文発表
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　Hattori　T，　Hirai　K，　Wang　P　and　tLgiiltll1II3　S
（2004）Proliferation　of　cultured　human　gingival
fibroblasts　caused　by　isradipine，　a　dihydropyri－
dine－derivative　calcium　antagonist．　Eur　J　Med
Res　9：313－5．
学会発表
　日本嫌気性菌感染症研究会（第34回）2004年3
月
　P．　gingivαlis内毒素のマクロファージに対す
る細胞増殖活性化とアポトーシス誘導能につい
て：平井　要，上田青海，柴田幸永，藤村節夫（日
本嫌気性菌研究34：75－80，2004）
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　Prevotellα　intermediαジペプチジルペプチ
ダーゼIV遺伝子のクロー・・ニングと塩基配列解析：
柴田幸永，平井　要，上田青海，藤村節夫（日細
菌誌59：85，2004）
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　Porphyromonαs　gingivαlisの外膜蛋白質Rag
変異株の作製：上田青海，柴田幸永，平井　要，
藤村節夫，吉村文信（日細菌誌59：95，2004）
　松本歯大学学会総会（第58回）2004年7月
　Porphyromonαs　gingivαlisの外膜蛋白質Rag
変異株の薬剤感受性：上田青海，齋藤珠実，柴田
幸永，平井　要，宮沢裕k，吉村文信，藤村節夫
（松本歯学30：211，2004）
　松本歯大学学会総会（第58回）2004年7月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一デンタルユニットへの応用一：小町谷美帆，
山口　昭，平井　要，山下秀一朗，伊藤充雄（松
本歯学30：200－1，2004）
　松本歯大学学会総会（第58回）2004年7月
　コラーゲンパウダーを用いたミコナゾール含有
義歯性口内炎治療薬の開発：吉田敬子，王
宝禮，平井要，黒岩昭弘，酒匂充夫，山根
修太郎，海田健彦，宇田　剛，吉田茂生，伊藤
充雄，五十嵐順正（松本歯学30：204，2004）
66 2004年業績目録
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一院内感染予防への応用一：小町谷美帆，
山口　昭，平井　要，山下秀一朗，伊藤充雄
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　嫌気性レンサ球菌Streρtococcas　anginOSUSの
ジペプチジルペプチダーゼ（DPP）IVについて：
藤村節夫，上田青海，平井　要，柴田幸永（歯基
礎i誌46：176，　2004）
　Biennial　Meeting　of七he　In七ernational　Asso－
ciation　of　Oral　Pathologists（12七h）2004年9月
　Comparative　studies　of　lipopolysaccharides　of
Porρhorromonαs　gingivαlis　and　Escherichiαcoli
in　the　apoptosis　induction：Hirai　K，　Yoshizawa，
H，Hasegawa　H，　Ueda　O，　Shiba七a　Y　and唖
mura　S（J　Ora1　Patho1　Med　33：514，2004）
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　小児期の歯周疾患に関与する細菌について1
齋藤珠実，上田青海，寺本幸代，岩崎　浩，宮沢
裕夫（抄録集15：2004）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　上田青海：歯周病原性細菌における薬剤（異
物）排出ポンプ遺伝子のクローニング
翻1　，．”：1　議k
論文発表
　Yamada　H，旦qSggqyZLa旦，　Iino　H，　Eguchi且
and　Fuji’i　H（2004）Low　frequency　of　bcl－2　ex－
pression　in　large　non－polypoid　colonic　neo－
plasms．　J　Int　Med　Res　32：367－74．
　Takagi　K，　Takayama　T，　Watanabe　Y，　Naka－
mura　M　and　Hase　awa且（2004）Immunohisto－
pa七hologic　study　of　combined　hepatocellular－
cholangiocarcinoma．　J　Nihon　Univ　Med　Ass
63：95－8．
　Shimizu　T，　Kawakami　T，　Ochiai　T，　Kurihara
Sand　Hase　awa　H（2004）Histopathological
evalua七ion　of　subcu七aneous　tissue　reaction　in
mice　to　a　calcium　hydroxide　paste　developed　fbr
root　cana1丘llings．　J　Int　Med　Res　32：416－21．
　Kawakami　T，　Siar　CH，　Ng　KH，　Shimizu　T，
Okafuji　N，　Kurihara　S，』旦，　Tsujigiwa
H，Naga七suka　H　and　Nagai　N（2004）Expres－
sion　of　Notch　in　a　Case　of　Osteosarcoma　of　the
Maxilla．Eur　J　Med　Res　9：533－5．
学会発表
　日本病理学会総会（第93回）2004年4月
　Osteosarcomaの腫瘍細胞におけるNotchの発
現：木村晃大，川上敏行，神田浩明，長谷川博雅
（日病会誌93：379，2004）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第19回）2004年5
月
　歯科・頭頸部用小照射野エックス線装置（3
DX）の歯科矯正臨床への応用：青山祐紀，室伏
道仁，薄井陽平，臼井暁昭，上松節子，栗原三郎
　日本ロ腔科学会総会（第58回）2004年5月
　マウス皮下組織に移植したポリ乳酸グリコール
膜の吸収過程における病理組織学的検討：山田
真英，沈　登智（日口科誌54：136，2005）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　エックス線CTスライス画像の歯の移植への応
用：青山祐紀，薄井陽平，臼井暁昭，栗原三郎
　日本口腔病理学会総会（第15回）2004年8月
　悪性転化をきたした歯根嚢胞の一例：落合
隆永，沈　登智，堀尾哲郎，木村晃大，川上敏行，
長谷川博雅（抄録集，43p，2004）
　日本病理学会関東支部学術集会（第24回）2004
年9月
　分葉形態を示した膵尾部巨大粘液嚢胞の一例：
村瀬貴幸，川崎朋範，藤原美恵子，木村晃大，鈴木
高祐
　International　Association　of　Oral　Patholo－
gists　（12th）International　Congress　on　Oral　Pa－
thology　and　Medicine．　Sep．2004，　Madrid．
　Comparative　studies　of　lipopolysaccharides　of
Porphyromonαs　gingivαlis　and　Escherichiαcoli
in　the　apoptosis　induction：Hirai　K，　Yoshizawa
H，Hase　awa　H，　Ueda　O，　Shibata　Y　and　Fuji－
mura　S（J　Oral　Pathol　Med　33：514，2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
松本歯学　31（1）2005
　水酸化カルシウム系糊剤根管充填材ビタペック
スHPに対するマウス皮下組織の反応：落合
隆永，清水貴子，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行
（JOral　Biosci　46：490，2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　Osteosarcomaにおける腫瘍細胞の分化と
Notchの発現：川上敏行，清水貴子，栗原三郎，
木村晃大，長谷川博雅（JOral　Biosci　46：459，
2004）
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　本学病理検査で過去30年間に診療した扁平上皮
癌の臨床病理学的検討：沈　登智，落合隆永，
堀尾哲郎，木村晃大，長谷川博雅（抄録集5p，
2004）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　木村晃大：下顎骨形成過程に出現する骨形成細
胞の遺伝子発現
欝　　　難　　　　．　　・・
著 書
　平野茂博，金成正和，奥山健二，伊藤充雄，他
（2004）新素材シリーズ　キチン・キトサンの開
発と応用，シーエムシー出版，東京．
論文発表
　Kawakami　T，　Mizoguchi　T，　Matsuura　S，
Shimizu　T，　Kurahara　S，　Ito　M　and　Kawai　T
（2004）　］日［istopathological　safety　evaluation　of
polyethylene　glycol　applied　subcutaneously　in
Mice．　J　Int　Med　Res　32：66－9．
　1N）Lagasgysig－pS，　Yoshida　T，　Terashima　N，　Mizo－
guchi　T，　Yagasaki　H，　Kamijo　K，　Ito　M，　Platt　J．
Aand　Oshida　Y（2004）High　temperature　char－
acteristics　and　solidifica七ion　microstructures　of
dental　metallic　materials．　Part　H：ADAS　Type　3
Gold　Alloy．　Dent　Mater　J　23（2）：81－8．
　Na　asawa　S，　Yoshida　T，　Mizoguchi　T，
Terashima　N，　Kamijo　K，　Ito　M　and　Oshida　Y
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（2004）Effects　of　repeated　baking　on　the　me－
chanical　and　physical　properties　of　metal－ce－
ramic　systems．　Dent　Mater　J　23（2）：136－45．
　Takamata　T，　Otogoto　J，　Kurasawa　1，，N！1｛｝ga：
sawa　S　and　Parker　S　（2004）Laboratory　evalu－
ation　of　10　permanent　soft　lining　materials　and
some　clinical　observations．松本歯学30（2）：
143－53．
　Horasawa　N　and　Marek　M（2004）The　effect
of　recas七ing　on　corrosion　of　a　silver－Palladium
alloy．　Dental　Materials　20（4）：352－7．
　田中　悟，高橋恭彦，田島伸也，白鳥徳彦，伊藤
充雄（2004）インプラント材としてのチタンの熱
処理と物性の関係．日本口腔インプラント学会
誌17（2）：202－8．
　酒匂充夫，海田健彦，黒岩昭弘，高井智之，
宇田　剛，峯村崇史，吉田茂生，五十嵐順正，伊藤
充雄，日比野靖，八川昌人，緒方　彰（2004）各
種補強材によるレジン床義歯の補強効果につい
て．補綴誌48（4）：592－601．
　渡邉敏之，二宮　禎，細谷明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝口利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
学会発表
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　金銀パラジウム合金への表面処理による合着力
の向上：寺島伸佳，吉田貴光，洞沢功子，横山
宏太，新納　亨，津村智信，永沢　栄，伊藤充雄
（歯材器23：100，2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタンの熱処理温度と機械的性質の関係：白鳥
徳彦，吉田貴光，寺島伸佳，永沢　栄，鬼沢　徹，
森　厚二，小野撞仁，黒岩昭弘，伊藤充雄（歯材
器23：105，　2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　レーザー溶接による歯科用合金の接合について
（第2報Co－Cr合金と金合金タイプ4の接合）：
吉田貴光，永沢　栄，寺島伸佳，中島三晴，山倉
和典，溝ロ利英，矢ケ崎　裕，伊藤充雄（歯材器
23：108，　2004）
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　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタン製修復物の適合に関する研究一その3－
MODインレーの適合性について：安西正明，
黒岩昭弘，宇田　剛，峯村崇史，山本昭夫，笠原
悦男，五十嵐順正，伊藤充雄（歯材器23：112，
2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　H，o、処理したTiの表面形状変化及び細胞増殖
変化：溝口利英，吉田貴光，永沢栄，寺島
伸佳，矢ケ崎　裕，伊藤充雄（歯材器23：146，
2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　レジンコーティング処理した金銀パラジウム合
金の接着強さ：寺島伸佳，吉田貴光，洞沢功子，
鬼沢　徹，白鳥徳彦，新納　亨，田村　郁，永沢
栄，伊藤充雄
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　骨粗霧症に対するDolomiteの影響：溝ロ
利英，永沢　栄，吉田貴光，矢ケ崎　裕，伊藤充雄
（歯産学18：55，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一院内感染予防への応用一：小町谷美帆，
山口　昭，平井　要，山下秀一郎，伊藤充雄（歯
産学18：58，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　弱酸性水の歯科的応用一石膏錬和に用いた際の
理工学的特性について一：小池秀行，沼尾尚也，
秋山志穂，山下秀一郎，寺島伸佳，伊藤充雄（歯
産学18：59，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　サーマル試験装置の開発：田中正則，吉江
幸三，吉江智浩，吉田貴光，寺島伸佳，永沢　栄，
伊藤充雄（歯産学18：64，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　Cpチタンに対する硬質レジンの接着につい
て：海田健彦，黒岩昭弘，宇田　剛，伊藤充雄，
矢ケ崎　裕（歯産学18：66，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　チタン製インレーの適合に関する研究一鋳型の
影響について一：安西正明，笠原悦男，黒岩昭弘，
宇田　剛，伊藤充雄（歯産学18：67，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　超音波ワックスペンの開発：寺島伸佳，吉田
貴光，洞沢功子，永沢　栄，伊藤充雄（歯産学
18：70，　2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　Nd：YAGレーザー溶接機2種による接合状態
の比較：吉田貴光（歯産学18：76，2004）
　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　歯科用金属材料の高温物性と凝固組織に関する
研究（第5報）一溶解時並びに凝固時成分元素分
布一：永沢　栄，吉田貴光，寺島伸佳，溝ロ利英，
新納　亨，早野圭吾，伊藤充雄（歯材器23：422，
2004）
　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　ガラスセラミック溶出液に対する細胞増殖変
化：溝口利英，永沢　栄，吉田貴光，新納　亨，
早野圭吾，白鳥徳彦，矢ケ崎浩，Jonathan
Knowles，伊藤充雄（歯材器23：456，2004）
　日本口腔インプラント学会（第34回）2004年9
月
　加熱処理した骨補填材としての球状ハイドロ
キシアパタイトとpHの関係：山道在明，遠藤
省吾，遠藤富夫，溝口利英，伊藤充雄（日本口腔
インプラント学会誌　抄録集：164，2004）
　日本口腔インプラント学会（第34回）2004年9
月
　インプラント材としてのチタンの加熱処理温度
と材質変化について：白鳥徳彦，吉田貴光，寺島
伸佳，永沢　栄，鬼沢　徹，中島三晴，山倉和典，
伊藤充雄（日本口腔インプラント学会誌　抄録
集：185，2004）
　平成16年度日本補綴歯科学会東海支部総会2004
年11月
　シリコーン印象材に対する歯科用接着材の接着
効果について：松井智裕，石川博宣，山下秀一郎，
石塚正英，寺島伸佳，伊藤充雄（補綴誌　抄録
集：11，2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
　マシーナブルセラミックスに対するレジンセメ
ントの接着性について：継　祐介，風間龍之輔，
笠原悦男，吉田貴光，永沢　栄，伊藤充雄，庭野
和明（日歯保存誌47：159，2004）
日本学術振興会科学研究費による研究
伊藤充雄　キチン・キトサンの網目構造を有す
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る骨補填材の材質および生体反応について（基盤
研究B）
　吉田貴光：白金加金とコバルトクロム合金の異
種金属間におけるレーザー溶接方法の確立（若手
研究B）
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　Oh　H，堕and　Kondou　T（ロ腔衛生会誌
54：500，　2004）
松本歯科大学特別研究補助金による研究 講 演
　洞沢功子：歯科用金属と生体組織の界面現象の
解析一金属へのタンパク質の吸着について一
　松本保健所管内保健師研修会　2004年9月
柳沢　茂：介護予防と保健師活動　生涯にわた
るう歯・歯周病対策
題璽躍羅萢臨■盟■醗躍躍羅翔轟翻■閣躍圏
論文発表
　近藤　武，笠原　香，中根　卓，樋ロ壽英，藤垣
佳久（2004）宝塚市水道水フッ素濃度の経年的推
移と斑状歯・むし歯の無い者の割合の関係．口腔
衛生会誌54：144－50．
学会発表
　松本歯科大学学会（第58回）（総会）2004年7月
　特別講演「私が見てきた斑状歯」：近藤　武
　日本ロ腔衛生学会甲信越北陸地方会総会（15回）
2004年7月
　「自覚症しらべ」調査票を用いた急性疲労の
判定：笠原　香，藤垣佳久，中根　卓，近藤　武
　日本口腔衛生学会総会（第53回）2004年9月
　漢方薬を用いた糖尿病性ロ腔乾燥症治療薬の
探求：藤垣佳久，近藤　武，王　宝禮（口腔衛生
会誌54：319，2004）
　日本ロ腔衛生学会総会（第53回）2004年9月
　口腔内撮影用カメラを用いた動画撮影による口
腔診査法の検討（第2報）：笠原　香，藤垣佳久
（ロ腔衛生会誌54：400，2004）
　日本口腔衛生学会総会（第53回）2004年9月
　サポートベクターマシーンを用いた歯牙画像分
類の評価：中根卓，近藤　武（口腔衛生会誌
54：402，　2004）
　日本口腔衛生学会総会（第53回）2004年9月
　DNA　microarray　analysis　of　pe亘odontal
disease
著 書
　太田紀雄，小方頼昌，出ロ眞二（共著）（2004）
カラーアトラスハンドブック　歯周治療臨床ヒン
ト集，クインテッセンス出版，東京
　太田紀雄（分担執筆）（2004）歯科衛生士国試
対策集　2005年度対応　第1～13回全重要問題解
説集，クインテッセンス出版，東京
論文発表
　音琴淳一，矢ケ崎裕（2004）パルス型Nd：
YAGレーザの加工したレーザチップを歯肉メラ
ニン沈着除去に応用した1症例．松本歯学30：
47－51．
　趙　満琳，内田啓一，音琴淳一，新井嘉則，
塩島　勝，宮沢裕夫（2004）歯科用小照射野X
線CT（3DX⑧）画像診断：3D】鯉を使用した根管
長測定の1例．松本歯学30：54－5．
　Takamata　T，　yO1lggg1lg－s1t　tJ，　Kurasawa　1，　Naga－
sawa　S　and　Parker　S　（2004）］laboratory　evalu－
ation　of　10　permanent　soft　lining　materials　and
some　clinical　observations．　Matsumoto　Shi－
gaku　30：143－53．
　久野知子，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井
嘉則，塩島　勝（2004）歯科用小型X線CT（3
DX⑱）を用いて歯周組織再生療法における歯槽骨
再生量を評価した1症例．日歯周誌46：209－19．
　日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，太田紀雄
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（2004）根分岐部病変にエムドゲイン⑧を用いた1
症例．松本歯学30：168－71．
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫
（2004）2004年度OSCEトライアルにおける内外
評価者間の評価比較．日歯教誌20：203－9．
特別講演
　特定非営利活動法人日本歯周病学会　第1回中
部地区臨床研修会　2004年10月
　歯周組織再生療法の現状：音琴淳一
学会発表
　春季日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年
5月
　歯科用小型X線CT（3DX⑱）を用いた歯周組
織再生療法の評価1久野知子，音琴淳一，太田
紀雄，平井　要，内田啓一，新井嘉則，塩島　勝
（日歯周誌46春季特別：179，2004）
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第23
回）2004年7月
　2004年度OSCEトライアルにおける評価者間
の評価比較：音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，
山本昭夫，山下秀一郎，上松隆司，中山　聡，
塩島　勝，宮沢裕夫（第23回日本歯科医学教育学
会総会・学術大会抄録集：60，2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　侵襲性歯周炎患者に対して歯周組織再生療法を
行った症例における歯科用小型X線CT（3
DX⑪）を用いた歯槽骨再生量の臨床評価：久野
知子，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井嘉則，
塩島　勝（松本歯学30：203，2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　OSCEにおける口腔内診査課題の問題点につ
いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫（松本歯学30：206－7，
2004）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年
10月
　DNAマイクロアレイ分析による歯周疾患解
析：王宝禮，臼井修平，久野知子，日垣孝一，
河谷和彦，坂本　浩，伊藤茂樹，音琴淳一，太田
紀雄（日歯周誌46秋季特別：149，2004）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年
10月
　Nd：YAGレーザチップの新しい加工方法の試
み：佐藤哲夫，三好　桂，小林崇之，音琴淳一，
太田紀雄（日歯周誌46秋季特別：177，2004）
　日本歯科医学総会（第20回）2004年10月
　パルス型Nd：YAGレーザーを用いた歯周治療
の効果：音琴淳一，太田紀雄（日歯医師会誌57
プログラム・事前抄録集：100，2004）
　日本歯科医学総会（第20回）2004年10月
　レーザー照射による象牙質知覚過敏症に対する
鎮静効果：伊藤茂樹，佐藤哲夫，日垣孝一，久野
知子，金田孝之，小林崇之，中嶋宏樹，三好　桂，
河谷和彦，坂本　浩，音琴淳一，太田紀雄（日歯
医師会誌57プログラム・事前抄録集：103，
2004）
　日本歯科保存学会秋季学会（第121回）・日韓歯
科保存学会学術大会（第6回）2004年11月
　歯科用小型X線CT（3D】㍗）における計測方
法の検討：中嶋宏樹，永山哲聖，音琴淳一，太田
紀雄，新井嘉則，塩島　勝（日歯保存誌47秋
季特別：181，2004）
　日本歯科保存学会秋季学会（第121回）・日韓歯
科保存学会学術大会（第6回）2004年11月
　若年性歯周炎にエムドゲイン⑪を応用し歯科用
小型X線CT（3DX⑱）にて評価を行った一症例：
小林崇之，日垣孝一，佐藤哲夫，伊藤茂樹，太田
紀雄，内田啓一，新井嘉則，塩島　勝（日歯保存
誌47秋季特別：181，2004）
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　実験動物用マイクロCT（RnCT）によるラッ
トの歯と歯槽骨の観察について：日垣孝一，小林
崇之，中嶋宏樹，臼井修平，久野知子，佐藤哲夫，
三好　桂，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田
啓一，塩島　勝，田村　集，新井嘉則
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原　正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
灘
論文発表
松本歯学　31（1）2005 71
　風間龍之輔　歯科用　CAD／CAM　CEREC　3　D
による直接法オールセラミック修復，日本デンタ
ルショー2004，パシフィコ横浜，2004年10月
学会発表
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝宮沢裕
夫（2004）2004年度OSCEトライアルにおける
内外評価者間の評価比較．日本歯科医学教育学会
雑誌20：203－9．
　Takamata　T，　Yamamoto　A，　Kuroiwa　A，
Kalachandra　S　and　Sankarapandian　MS（2004）
Characte亘stics　and　properties　of　composite
pastes　based　on　novel　Bis－GMA　analogues．松
本歯学30：20－30．
　山田博仁，山本昭夫，笠原悦男（2004）ホワイ
トニングの実際．松本歯学30：129－42．
　風間龍之輔，福島正義，石川和之，輿地隆史，
岩久正明　（2004）歯科用CAD／CAM　CEREC
SCANにより製作されたオールセラミッククラ
ウンの適合性．歯科審美16：247－54．
　風間龍之輔，子田晃一，福島正義，興地隆史，
岩久正明，笠原悦男（2004）歯科用CAD／CAM
CEREC　3によるオールセラミック修復物の適合
性一インターネットによる設計情報送信の影響
＿．歯科臨床研究1：43－51．
　風間龍之輔，継　祐介，内山真紀子，山田博仁，
安西正明，山本昭夫，笠原悦男（2004）歯科用
CAD／CAM　CEREC　3　Dシステムを用いたセラ
ミック修復の臨床．松本歯学30：160－7．
　風間龍之輔，Bindl　A　and　Mormann　WH
（2004）チューリッヒ大学におけるCAD／CAM
オールセラミック修復一CEREC　3　Dによる即日
修復と4　一・unitブリッジの現状一．　QDT　Vol．
29：90－6．
そ　の　他
　風間龍之輔CERECベーシックコース，株
式会社モリタ東京本社，2004年6月
　風間龍之輔テーブルクリニック最新の3D
CAD／CAMソフトウェアによるセラミック修復
の実際，日本デンタルショー2004，パシフィコ横
浜，2004年10月
　IADR　General　Session＆EXhibition，　AADR
Annual　Meeting＆Exhibition，　CADR　Annual
Mee七ing，且onolulu，　Hawaii，　March，2004
　Effects　of　data　transmission　on七he　adap七a－
tion　of　CEREC　3　restorations：Kazama　R，　Kota
K，Fukushima　M　and　Iwaku　M
　日本歯科理工学会学術講演会（第43回）2004年
4月
　チタン製修復物の適合に関する研究一その3－
MODインレーの適合について：安西正明，黒岩
昭弘，宇田　剛，峯村崇史，山本昭夫，笠原悦男，
五十嵐順正，伊藤充雄（歯材・器23：112，
2004）
　The　4　th　IFED　World　Congress　Venice，　Pa－
lazzo　del　cinema，　May，2004
　1nfluence　of　differen七marginal　fbrms　on　the
adaptation　of　CEREC　3　crowns：Kazama　R，
Fukushima　M，　Hasegawa　Y，　Kasahara　E　and
Iwaku　M
　明海大学歯学部大学院研究科発表会（第1回）
2004年5月
　チタン製修復物の適合に関する研究一内側性窩
洞における鋳造体の適合について一：安西正明
　日本歯科保存学会（第120回）2004年6月
　チタン製インレーの適合に関する研究一窩洞形
態が適合に与える影響について一：安西正明，
内山真紀子，山田博仁，山本昭夫，笠原悦男，黒岩
昭弘，宇田　剛，峯村崇史（日歯保存誌47（春
季特別号）：41，2004）
　支台歯咬合面形態とミリングバーがCEREC
3クラウンの適合性に与える影響：風間龍之輔，
福島正義，笠原悦男，岩久正明，興地隆史（日歯
保存誌47（春季特別号）：163，2004）
　8七hBiennial　Meeting　of　Asian　Academy　of
Aes七hetic　Dentistry，　July，2004
　Adaptation　of　All－ceramic　Crown　Copings
Fabricated　by　Dental　CAD／CAM　CEREC　in’
Lab：Kazama　R，　Fukushima　M，　Takenaka　S，
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Okiji　T，　lwaku　M　and　Kasahara　E
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第23
回）2004年7月
　2004年度OSCEトライアルにおける評価者問
の評価比較：音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，
山本昭夫，山下秀一郎，上松隆司，中山　聡，
塩島　勝，宮沢裕夫（第23回日本歯科医学教育学
会総会・学術大会抄録集：60，2004）
　産業歯科学会（第19回）2004年7月
　チタン製インレーの適合に閨する研究一鋳造の
影響について一：安西正明，笠原悦男，黒岩
昭弘，宇田剛，伊藤充雄（歯産学誌18（1）：
67，　2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　透明根管模型による根管洗浄効果に関する実験
一カルシペックスの除去効果について一：原
洋介，継　祐介，緒方　真，山田博仁，笠原悦男，
（松本歯学30：201）
　OSCEにおけるロ腔内診査課題の問題点につ
いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫（松本歯学30：206－7，
2004）
　FDI　world　congress，　September，2004
　1nfluence　of　Occlusal　Reduc七ion　Forms　and
Milling　Bur　Diameters　on　the　CEREC　3　Crown
Adaptation：Kazama　R，　Fukushima　M，　Take－
naka　S，　Okiji　T，　lwaku　M　and　Kasahara　E
　日本歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3　Dシステムにつ
いて：風間龍之輔，福島正義，竹中彰治，興地
隆史，岩久正明，笠原悦男（日本歯科医師会雑誌
57（4）　：132，　2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
　ラット皮下移植歯髄の硬組織形成機構に関する
免疫組織化学的研究：細矢明宏，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保存
誌47（秋季特別号）：27，2004）
　透明根管模型によるカルシペックスの除去効果
に関する実験的研究：原　洋介，継　祐介，
緒方　真，山田博仁，山本昭夫，笠原悦男（日歯
保存誌47（秋季特別号）：138，2004）
　マシーナブルセラミックスに対するレジンセメ
ントの接着性に付いて：継　祐介，風間龍之輔，
笠原悦男，吉田貴光，永沢　栄，伊藤充雄，庭野
和明（日歯保存誌47（秋季特別号）：159，2004）
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3　Dシステムによ
る設計データの再現性について：坂入正彦，竹中
彰治，風間龍之輔，福島正義，興地隆史（日歯保
存誌47（秋季特別号）：162，2004）
　支台歯咬合面形態とミリングバーがCEREC
3クラウンの適合性に与える影響：風間龍之輔，
福島正義，笠原悦男，岩久正明，興地隆史（日歯
保存誌47（秋季特別号）：163，2004）
雛　　　：； 詩
著 書
　山縣健佑，黒岩昭弘（2004）図説無歯顎補綴学
一理論から装着後の問題解決まで．学研書院，東
京．
　細井紀雄，平井敏博　編，五十嵐順正（分担執
筆）（2004）無歯顎補綴治療学．医歯薬出版，東
京．
論文発表
　後藤忠正，五十嵐順正（2004）コーヌステレス
コ・一一・プの優位性一確実な装着効果と良好な長期経
過．補綴誌48：2－9．
　小澤武史（2004）歯周疾患治療後可撤ブリッジ
により全顎補綴した症例．補綴誌48：124－5．
　Takamata　T，　Yamamoto　A，　Kuoroiwa　A，
Kalachandra　S　and　Sankarapandian　MS（2004）
Chara㏄e亘stics　and　proprerties　of　composite
pastes　based　on　novel　Bis－GMA　analogues．松
本歯学30：20－30．
　黒岩昭弘，海田健彦，宇田　剛，高井智之，酒匂
充夫，鈴木章（2004）歯科用CAD／CAMを用
いたチタン加工の精度向上について．チタンと歯
科臨床Vol．2．：16＿21．
　酒匂充夫，海田健彦，黒岩昭弘，高井智之，
宇田　剛，峯村崇史，吉田茂生，五十嵐順正，伊藤
充雄，日比野靖，八川昌人，緒方彰（2004）各
種補強材によるレジン床義歯の補強効果につい
て．補綴誌48：592－601．
松本歯学　31（1）2005
　宇田　剛，黒岩昭弘，海田健彦，酒匂充夫，
五十嵐順正（2004）Co－Cr合金の鋳造に関する
研究　一各種リン酸塩系埋没材による比較．松本
歯学30：154－9．
　黒岩昭弘，海田健彦，宇田　剛，黒岩博子，高井
智之，井上義久，酒匂充夫（2004）優れた生体親
和性の材料を用いたインプラント上部構造．顎咬
合誌24：270－5．
　五十嵐順正（2004）オー・・一バーデンチャーの昨
日・今日・明日．補綴誌48：343．
　山下秀一郎，五十嵐順正（2004）短縮歯列の概
念．歯科臨床研究1：16－21．
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕
夫（2004）2004年度OSCEトライアルにおける
内外評価者間の評価比較．日歯教誌20：203－9．
　五十嵐順正，山下秀一郎（2004）特集　欠損歯
列再考　短縮歯列か補綴介入か一ヨーロッパにお
ける短縮歯列の論議と日本の臨床　第1部「短縮
歯列」とは何か．日本歯科評論742：52－66．
　五十嵐順正，宮地建夫，野嶋昌彦，日高大次郎
（2004）特集　欠損歯列再考　短縮歯列か補綴介
入か一ヨーロッパにおける短縮歯列の論議と日本
の臨床　第2部　座談会「短縮歯列か補綴介入
か」．日本歯科評論742：67－95．
学会発表
　歯科チタン学会（第17回）2004年2月
　Cpチタンと歯科用硬質レジンとの接着に関す
る研究　その2　マイクロスコープを応用した破
断面の観察：吉田茂生，海田健彦，酒匂充夫，
黒岩昭弘，鈴木　章，宇田　剛，吉田敬子，峯村
崇史，五十嵐順正，伊藤充雄，日比野　靖，中鴬
裕（チタンと歯科臨床2：61，2004）
　歯科チタン学会（第17回）2004年2月
　チタン合金鋳造冠の適合性に関する研究　その
2　鋳造体の厚さが適合に及ぼす影響：峯村
崇史，黒岩昭弘，宇田　剛，鈴木　章，酒匂充夫，
海田健彦，吉田茂生，五十嵐順正，伊藤充雄，
日比野　靖，中鳥　裕（チタンと歯科臨床2：
68，　2004）
　日本補綴歯科学会関西支部（平成16年度）2004
年2月
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　部分床義歯の臨床実績を評価するためのデータ
ベース　データ収集ソフトウェアの開発：長島
正，野首孝祠，川崎貴生，河野正司，大山喬史，
五十嵐順正，赤川安正，古谷野　潔，池邉一典，
松田謙i－，渡辺幸奈（補綴誌48：494，2004）
　日本保存歯科学会（第120回）2004年6月
　チタン製インレーの適合に関する研究　窩洞形
態が適合に与える影響について：安西正明，内山
真紀子，山田博仁，山本昭夫，笠原悦男，黒岩
昭弘，宇田　剛，峯村崇史（日本歯科保存学雑誌
47・春季特別：41，2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタン製修復物の適合に関する研究　その3
MODインレーの適合性について：安西正明，
黒岩昭弘，宇田　剛，峯村崇史，山本昭夫，笠原
悦男，五十嵐順正，伊藤充雄（歯材器23：112，
2003）
　日本補綴歯科学会（第111回）2004年5月
　部分床義歯の臨床実績を評価するためのデータ
ベースー症例の難易度評価に関する検討：長島
正，野首孝祠，池邉一典，川崎貴生，河野正司，
大山喬史，五十嵐順正，赤川安正，古谷野　潔，
松田謙一，渡辺幸奈（補綴誌48（111回特別号）：
167，　2004）
　日本補綴歯科学会（第111回）2004年5月
　臨床で用いられる穎路測定法の評価一6自由度
顎運動測定装置による検討：半谷一臣，小澤
武史，五十嵐順正，山下秀一郎，山根修太郎，溝上
真也，小池秀行，黒岩昭弘（補綴誌48（111回
特別号）：168，2004）
　日本補綴歯科学会（第111回）2004年5月
　チタン合金製全部鋳造冠の適合性に関する研
究　その1　咬合面あるいは軸面の厚さが適合性
に及ぼす影響：峯村崇史，黒岩昭弘，宇田　剛，
鈴木　章，酒匂充夫，海田健彦，吉田茂生，五十嵐
順正，伊藤充雄（補綴誌48（111回特別号）：173，
2004）
　日本補綴歯科学会（第111回）2004年5月
　Effect　of　Dilution　on　the　Photopolymerization
of　Den七al　Dime七hacrylate　Comonomer　Blends：
Takamata　T，　Kuroiwa　A，　Kurasawa　I，　Gunduz
N　and　Kalachandra　S（補綴誌48（111回特別
号）：200，2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
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　コラーゲンパウダーを用いたミコナゾール含有
義歯性口内炎治療薬の開発：吉田敬子，王
宝禮，平井要，黒岩昭弘，酒匂充夫，山根
修太郎，海田健彦，宇田　剛，吉田茂生，伊藤
充雄，五十嵐順正（松本歯学30：204，2004）
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第23
回）2004年7月
　2004年度OSCEトライアルにおける評価者間
の評価比較：音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，
山本昭夫，山下秀一郎，上松隆司，中山　聡，
塩島　勝，宮沢裕夫（第23回日本歯科医学教育学
会総会・学術大会抄録集：60，2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　OSCEにおける口腔内診査課題の問題点につ
いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫（松本歯学30：206－7，
2004）
　歯科産業学会（第19回）2004年7月
　Cpチタンに対する硬質レジンの接着につい
て：海田健彦，黒岩昭弘，宇田　剛，伊藤充雄，
矢ケ崎　裕（歯産学誌18：66，2004）
　歯科産業学会（第19回）2004年7月
　チタン製インレーの適合に関する研究一鋳型の
影響について一：安西正明，笠原悦男，黒岩
昭弘，宇田　剛，伊藤充雄（歯産学誌18：67，
2004）
　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　石膏系埋没材の再利用に関する研究　その3
粉砕時間と回転数について：宇田剛，黒岩
昭弘，海田健彦，五十嵐順正，伊藤充雄（歯材器
23：436，　2004）
　日本歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　部分床義歯の臨床的評価のためのデータベース
の開発：長島　正，野首孝祠，川崎貴生，河野
正司，大山喬史，赤川安正，古谷野　潔，五十嵐
順正，池邉一典，松田謙一（日本歯科医学会雑誌
7（Vo1．57　No．4）：117，2004）
　日本補綴歯科学会（第112回）2004年10月
　欠損歯列における補綴介入および「短縮歯列」
処置に関するマルチセンター・リサーチ：五十嵐
順正，山下秀一郎，丸山雄介，小池秀行，野首
孝祠，河野正司，大山喬史，赤川安正，石上友彦
（補綴誌48（112回特別号）：72，2004）
　日本補綴歯科学会（第112回）2004年10月
　咬みしめ時の下顎変位に対する解剖学的要因に
ついて一咬筋走行と咬合力重心との関係：小池秀
行，桐原孝尚，山下秀一郎，橋井公三郎，五十嵐
順正（補綴誌48（112回特別号）：135，2004）
　日本補綴歯科学会（第112回）2004年10月
　実験的咬合支持の喪失と下顎変位との関係一筋
電図学的検討一：桐原孝尚，山下秀一郎，小池
秀行，五十嵐順正（補綴誌48（112回特別号）：
145，　2004）
　日本補綴歯科学会（第112回）2004年10月
　石膏系埋没材の再利用に関する研究その3　粉
砕時間と回転数について：宇田　剛，黒岩昭弘，
海田健彦，五十嵐順正，伊藤充雄（補綴誌48
（112回特別号）：173，2004）
　松本歯科大学学会総会（第59回）2004年11月
　顎ロ腔域のスポーツ外傷とマウスガードに関す
るアンケート調査一長野県中学校・高等学校につ
いて：鷹股哲也，倉澤郁文，黒岩昭弘，植田
章夫，古澤清文（第59回松本歯科大学学会　講演
要旨集14，2005）
　日本補綴歯科学会東海支部（平成16年度）2004
年11月
　臨床で用いられる穎路測定法の評価（第2報）
一一　6自由度顎運動測定装置による検討：半谷
一臣，小澤武史，五十嵐順正，山下秀一郎，山根
修太郎，溝上真也，小池秀行，黒岩昭弘（平成16
年度日本補綴歯科学会東海支部　プログラム・抄
録集：9）
日本学術振興会科学研究費による研究
　五十嵐順正：欠損歯列における補綴介入および
「短縮歯列」処置に関するマルチセンター・リ
サーチ（基盤研究A）
　酒匂充夫：酸化チタンを抗菌材とした抗菌性床
用レジンの研究（基盤研究C）
　吉田敬子：義歯性カンジタ症in　vi七roモデルに
よるラッカー型ミコナゾールの開発（若手研究
B）
　丸山雄介：主観的・客観的評価による短縮歯列
の検証（若手研究B）
　宇田　剛：石膏系埋没材の再利用における粉砕
効率の合理化に関する研究（若手研究B）
松本歯学　31（1）2005
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　酒匂充夫：抗菌性を有する高分子床用材料の研
究
　海田健彦：チタン製補綴物に対する歯冠用硬質
レジンの前装に関する研究
　半谷一臣：臨床で用いられる穎路測定法の評
価6自由度顎運動測定装置による検討
　藤牧伸成：短縮歯列の考え方に関するアンケー
ト調査
　吉田茂生：デジタル画像を用いた各種硬質レジ
ンのチタン製補綴物に対する接着評価に関する研
究
　山根修太郎：チタンのレーザー溶接による変形
に関する研究
灘　　　≡琵
著 書
　石橋寛二ほか編，甘利光治，倉澤郁文（分担執
筆）（2004）クラウンブリッジ補綴学　第3版，
医歯薬出版，東京．
論文発表
　三澤弘子，宇和山　猛，青山貴廣，萩原貴寛，
二之宮洋平，佐々木紀知加，藤関陽平，土屋
総一郎，甘利光治，大島和成（2004）1－Cアタッ
チメントを用いた部分床義歯に関する調査．歯科
審美16：225－33．
　Takamata　T，　Otogoto　J，　Kurasawa　I，　Naga－
sawa　S　and　Parker　S（2004）1．abora七〇ry　Evalu－
ation　of　10　Permanent　Soft　Lining　Materials
and　Some　Clinical　Observations．　Matsumoto
Shigaku　30：143－53．
そ　の　他
　日本顎関節学会　学会学術大奨励賞受賞講演
（2004年7月）
　倉澤郁文（2004）閉口筋に持続的な自発放電活
動を伴う咀噌筋障害患者の筋電図学的検討一運動
75
ニューロンの‘bistabili七y’の検討一一一
　日本補綴歯科学会（112回）臨床教育研修講演
（2004年10月）
　倉澤郁文（2004）補綴臨床でどのような点に過
ちを起こしやすいのか？「歯冠修復における治療
計画」．補綴誌48第112回特別号：42．
学会発表
　日本補綴歯科学会（111回）1　2004年5月
　ロ腔内で破折したポスト装着歯の断面観察一
ガッタパーチャポイントの残存について一：藤関
陽平，土屋総一郎，三澤弘子，萩原貴寛，内藤
淳，野々田　太，倉澤郁文，甘利光治，大島和成
（補綴誌48第111回特別号：88，2004）
　日本補綴歯科学会（111回）2004年5月
　顎顔面慢性痛モデルラットにおける内分泌調節
機能の解析：矢ヶ崎利衣子，倉澤郁文，新海
正，青山貴廣，宇和山　猛，尾口英太郎，亀川
直弘，衣川慶紀，土屋総一郎，甘利光治（補綴誌
48第111回特別号：125，2004）
　日本補綴歯科学会（111回）2004年5月
　Effect　of　Dilution　on七he　Photopolyme亘zation
of　Dental　Dimethacrylate　Comonomer　Blends：
Takamata　T，　Kuroiwa　A，　Kurasawa　I，　Gunduz
Nand　Kalachandra　S（補綴誌48第111回特別
号：200，2004）
　日本補綴歯科学会（111回）（第10回認定医研修
会）2004年5月
　ICアタッチメント応用部分床義歯の1症例：
三澤弘子（補綴誌48第111回特別号：222，
2004）
　日本補綴歯科学会（112回）2004年10月
　歯科用小型X線CTによるポスト脱落歯の亀
裂観察：宇和山　猛，土屋総一郎，三澤弘子，
青山貴廣，野々田　太，高山淳一，藤崎　昇，倉澤
郁文，甘利光治，大島和成（補綴誌48第112回
特別号：107，2004）
　日本補綴歯科学会（112回）2004年10月
　Laboratory　Evaluation　of　Novel　Silicone
Based　So丘L、iner－Water　Uptake，　Color　Stabil－
ity　and　Hardness－：Takamata　T，　Kuroiwa　A，
Nagasawa　S，　Kalachandra　S　and　Kurasawa　I
（補綴誌48第112回特別号：185，2004）
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　Academy　of　Den七al　Materials　Annual　Meet－
ing，2004，0ctober，　Geneva，　Switzerland
　Color　Stability　and　Some　Properties　of　Novel
Silicone　Soft　Liner：Takamata　T，　Kuroiwa　A，
Kurasawa　I，　Nagasawa　S　and　Kalachandra　S
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成16年
度）2004年11月
　限局性骨吸収モデルにおけるポスト装着歯の応
力解析：青山貴廣，宇和山　猛，土屋総一郎，
三澤弘子，佐々木紀知加尾ロ英太郎，亀川
直弘，矢ヶ崎利衣子，倉澤郁文，甘利光治，大島
和成（平成16年度日本補綴歯科学会東海支部学術
大会抄録集：12，2004）
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　顎ロ腔領域のスポーツ外傷とマウスガードに関
するアンケート調査一長野県中学校・高等学校に
ついて一：鷹股哲也，倉澤郁文，黒岩昭弘，植田
章夫，古澤清文
日本学術振興会科学研究費による研究
　倉澤郁文：顎顔面領域慢性痛モデルラットにお
ける内分泌調整制御（萌芽研究）
騰1‘メ識芸藻蹴
著 書
　島原政司，勝　健一監訳，古澤清文，他訳：
Stephen　TS，　Robert　CF，　Leslie　S－TF口腔内科
学シークレット，メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル，東京．
論文発表
Matsuura　T，　Uema七su　T，　Yamaoka　M　and
Furusawa　K（2004）Effect　of　salivary　gland　ade－
nocarcinoma　cell－derived　alpha－N－acetylga－
lactosaminidase　on　the　bioactivity　of　macro－
phage　activating　factor．　Int　J　Oncol　24：521－8．
　Uematsu　T，　Tanaka　H，　Furusawa　K　and
Yamaoka　M（2004）Effec七s　of　oral　squamous
cell－derived　TGF一β1　0n　CD26／DPPIV　in　T
cells．　Anticancer　Res　24：619－24．
　Shiba　T，　Takahashi　Y，　Uematsu　T，　Kawazoe
Y，Ooi　K，　Nasu　K，　Ito　H，　Tanaka　H，　Yamaoka
堕，Shindoh　M　and　Kohgo　T（2004）Effect　of　in－
organic　polyphosphate　on　periodontal　regenera－
tion．　Key　Engineering　Material　245．
　Kawazoe　Y，　Shiba　T，　Nakamura　R，　Mizuno　A，
Tsutsumi　K，　Uematsu　T，　Yamaoka　M，　Shindoh
M　and　Kohgo　T（2004）lnduction　of　calcification
in　MC　3　T3－EI　cells　by　inorganic　polyphos－
pha七e。　J　Dent　Res　83：613－8．
　Uema七su　S，　Uematsu　T，　Furusawa　K，
Deguchi　T　and　Ku亘hara　S（2004）Orthodontic
treatment　of　an　impacted　dilacerated　maxillary
central　incisor　combined　with　surgical　exposure
and　apicoectomy．　Angle　Orthod　73：132－6．
　Wu　N，　Enomoto　A，　Tanaka　S，　Hsiao　CF，
Nykamp　DQ，　Izhikevich　E　and　Chandler　SH
（Epub　2004）Persistent　sodium　currents　in　mes－
encephalic　v　neurons　participate　in　burst　gen－
eration　and　control　of　membrane　exci七ability．　J
Neurophysiol（in　press）．
　森　亮太，安田浩一，杉浦真貴，中山洋子，
松浦　隆，古澤清文（2004）上顎洞前壁の復位を
はかった上顎洞根治手術後における洞形態の変化
一吸収性縫合糸固定とチタンミニプレート固定と
の比較一．日口外誌50：223－6．
　上田貴史，古郷幹彦，山本友美，大谷朋弘，小牧
誠史，戸塚靖則，古澤清文，菅原利夫，杉原一正，
瀬戸院一（2004）歯科・ロ腔外科処置における感
染性心内膜炎予防に関する意識調査．日口外誌
50：362－7．
　森　亮太（2004）交通外傷による歯の喪失後に
歯科インプラント埋入により審美的回復を行った
一症例．日口腔インプラント誌17：413－4．
　小倉孝文，妹尾日登美，堂東亮輔，三浦康寛，
濱田　傑，辻本　輝，棟方　哲（2004）下顎骨に
発生した多胞性単純性骨嚢胞の1例．市立堺病院
医学雑誌6：37－40
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫
（2004）OSCEトライアルにおける内外評価者間
の評価比較　日歯医教育誌20（1）：203－9．
そ　の　他
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　ポリリン酸研究会（第3回）2004年1月
　ラット歯周疾患モデルを用いたポリリン酸の硬
組織形成促進作用の検討とPP－CMC臨床試，験の
概要について：橋本雅幸，上松隆司，松浦　隆，
古澤清文，山岡　稔（ポリリン酸研究会講演要旨
集：1）
　ポリリン酸研究会（第3回）2004年1月
　ポリリン酸の骨芽細胞と破骨細胞に対する作
用：丁　裕次，高橋昌宏，上松隆司，古澤清文，
山岡　稔（ポリリン酸研究会講演要旨集：1）
学会発表
　口腔顔面神経機i能学会（第8回）2004年3月
　ロ唇麻痺の判定方法と評価基準を考える一調査
票集計結果を基に新しい評価基準の提案一　1．
これまでのプロトコールによる集計と検査におけ
る問題点（シンポジウム）1安田浩一
　82nd　General　Session＆EXhibition　of七he　In一
七emational　Association　fbr　Dental　Research（J
of・Den七Res）2004年3月
　Effec七〇f　inorganic　polyphosphate　on　peri－
odon七al　regeneration：Uematsu　T，　Shiba　T，
Kawazoe　Y，　Tanaka　H，　Usui　Y，　Uema七su　S，
Naramoto　H，　Tei　Y，　Takahashi　M，　Kurihara　S，
Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　82nd　General　Session＆Exhibitioll　of　the　In－
ternational　Association　fbr　Dental　Research（J
ofDent　Res）2004年3月
　OK－432－conjugated七umor　vaccine　induce　tu－
mor－specific　immuni七y．：Li　X，　Uematsu　T，
Ozawa　H，　Furusawa　K
　82nd　General　Session＆Exhibition　of　the　In一
七emational　Association　fbr　Dental　Research（J
ofDent　Res）2004年3月
　Effec七〇f　mechanical　stress　on　PDL　fibro－
blasts：Uematsu　S，　Usui　Y，　Oshima　Y，　Furu－
sawa　K，　Ku亘hara　S
　6　th　Asian　Congress　on　Oral　and　MaXillofacial
Surgery　and　49th　Annual　Meeting　of　Japanese
Society　of　Oral　and　MaXillofacial　Surgeons
2004年10月
77
　Effect　of　head　and　neck　cancer　cell－derived
alpha－N－acetylgalactosaminidase　on　O－linked
glycoproteins：Ma七suura　T，　Uematsu　T，　Doto　R，
Naramoto　H，　Yamaoka　M　and　Furusawa　K（抄
録集：173）
　6　th　Asian　Congress　on　Ora1　and　Maxillofacial
Surgery　and　49th　Annual　Meeting　of　Japanese
Society　of　Oral　and　Maxillofacial　Surgeons
2004年10月
　MRP　l　is　Key　multidrug　resistance　ATP－
binding　casse七te　transporter　in　salivary　gland
adellocarcinoma：Doto　R，　Uematsu　T，　Nara－
moto　H，　Matsuura　T，　Yamaoka　M　and　Furu－
sawa　K（抄録集：174）
　6　th　Asian　Congress　on　Oral　and　Maxillofacial
Surgery　and　49th　Annual　Meeting　of　Japanese
Society　of　Oral　and　Maxillofacial　Surgeons
2004年10月
　Inorganic　polyphosphate：Apossible　s七imu－
lant　of　osteoclast　and　bone　fbrmation：Taka－
hashi　M，　Uema七su　T，　Shiba　T，　Hacchou　Y，
Matsui　T，　Yamashita　K，　Nakatsuka　Y，　Hashi－
moto　M，　Yamaoka　M　and　Furusawa　K（抄録
集：141）
　日本ロ腔腫瘍学会総会（第22回）2004年1月
　0一グリカン型糖蛋白に対する頭頸部癌細胞
由来α一N－acetylgalactosaminidaseの作用：
松浦　隆，上松隆司，楢本浩子，丁　祐次，橋本
雅幸，山岡　稔，古澤清文（日口腔腫瘍誌）
　ロ腔顔面神経機能学会（第8回）2004年3月
　術後神経麻痺発症予防における歯科用小型X
線CTの有用性：田中晋，新井嘉則，安田
浩一，森　亮太，丁　裕次，中山洋子，古澤清文
　日本口腔科学会総会（第58回）2004年5月
　三叉神経運動核におけるサブスタンスP・セロ
トニン共存軸索終末の生後変化：小片　桂，安田
浩一，中山洋子，中村雅明，田中　晋，森　亮太，
古澤清文（第58回日本ロ腔科学会総会抄録集：
269）
　日本口腔科学会総会（第58回）2004年5月
　三叉神経中脳路核ニューロン膜興奮性に関わる
hチャネル活性に対する細胞内外Caイオンの役
割：富田郁雄；・田中　晋，安田浩一，森　亮太，
中山洋子，古澤清文（第58回日本口腔科学会総会
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抄録集：268）
　日本ロ腔科学会総会（第58回）2004年5月
　ラットのオトガイ舌骨筋一次求心線維の副交感
神経節後ニューロンへの入力様式：杉浦真貴，
安田浩一，森　亮太，中山洋子，田中　晋，小野
裕輔，古澤清文（第58回日本ロ腔科学会総会抄録
集：269）
　日本ロ腔科学会総会（第58回）2004年5月
　唾液腺癌細胞におけるATP　binding　cassette
（ABC）transporterの発現とMDR　1，　MRP　1お
よびGSTによる多剤耐性獲得：楢本浩子，上松
隆司，堂東亮輔，松浦　隆，高橋昌宏，楊　淑華，
李　憲起，山岡　稔，古澤清文（第58回日本口腔
科学会総会抄録集：182）
　日本口腔科学会総会（第58回）2004年5月
　骨芽細胞および破骨細胞に対するポリリン酸の
作用：丁　裕次，上松隆司，高橋昌宏，柴　肇i－，
山岡　稔，古澤清文（第58回日本口腔科学会総会
抄録集：200）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　細菌のペプチドグリカン構成成分であるムラミ
ルジペプチド（MDP）の破骨細胞形成促進機構：
楊　淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木真希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，古澤
清文，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：191）
　日本歯周病学会総会（第46回）2004年9月
　ポリリン酸の骨芽細胞と破骨細胞に対する作
用：高橋昌宏，上松隆司，古澤清文，山岡　稔，
柴　肇一（第47回日本歯周病学会プログラム抄録
集：188）
　日本口腔外科学会中部地方会（第29回）2004年
6月
　ポリリン酸の歯髄・歯周組織に対する作用：
橋本雅幸，上松隆司，松浦　隆，山下健一，高橋
昌宏，八丁裕次，楢本浩子，古澤清文，山岡　稔，
柴　肇一（第29回日本ロ腔外科学会中部地方会抄
録集：45）
　口腔組織培養学会（第41回）2004年11月
　ポリリン酸の骨芽細胞と破骨細胞の作用：高橋
昌宏，上松隆司，八丁裕次，山岡　稔，古澤清文，
柴　肇一（第41回口腔組織培養学会抄録集：40）
　長野県口腔外科談話会（第5回）2004年11月
　悪性腫瘍を疑わせる下唇に生じた放線菌症の1
例：滝嶋　稔，上松隆司，植田章夫，堂東亮輔，
山下健一，松浦　隆，古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　三叉神経中脳路核ニューロン膜興奮性に関わる
hチャネル活性の神経調節機構一細胞内外Caイ
オンの役割一：富田郁雄，田中　晋，安田浩一，
古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　三叉神経運動核におけるサブスタンスP・セロ
トニン共存軸索終末の生後変化：中村雅明，安田
浩一，中山洋子，小片　桂，田中　晋，森　亮太，
古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　オトガイ舌骨筋一次求心線維の副交感神経節後
ニューロンへの入力様式に関する研究一形態学的
および電気生理学的検討一：杉浦真貴，安田
浩一，森　亮太，古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　3DXによる下顎第三大臼歯抜歯の術前検査一そ
の有用性について一：内田啓一，永山哲聖，黒岩
博子，安河内直美，新井嘉則，塩島　勝，田中
晋，森　亮太，安田浩一，古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　「OSCEにおけるロ腔内診査課題の問題点につ
いて」：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，渋谷　徹，塩島
勝黒岩昭弘，宮沢裕夫
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　「2004年度OSCEトライアルにおける評価者間
の評価比較」：音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，
山本昭夫，山下秀一郎，上松隆司，中山　聡，
塩島　勝，宮沢裕夫
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　破骨細胞の分化におけるムラミルジペプチド
（ペプチドグリカン成分）の作用の解析：楊
淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木真希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，宇田川
信之，古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第59回）2004年11月
　「顎口腔領域のスポーツ外傷とマウスガードに
関するアンケート調査一長野県中学校・高等学校
について」：鷹股哲也，倉澤郁文，黒岩昭弘，植田
章夫，古澤清文
　松本歯科大学学会総会（第59回）2004年11月
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　開口位と咀曜筋活動との関係：山下re－一一，加藤
隆史，山下秀一郎，古澤清文，増田裕次，森本俊文
日本学術振興会科学研究費による研究
　古澤清文：上気道の保持に関わる舌運動の中枢
制御について（基盤研究B（2））
　上松隆司：頭頸部癌由来α一N一アセチルガラク
トサミダーゼのクローニングと機能解析（基盤研
究B）
　安田浩一：咀噌・呼吸に関わる顎運動の中枢制
御と生後変化（基盤研究B（2））
　田中晋：咀噌運動の制御に関わる三叉神経中
脳路核ニューロンの膜興奮性活動調節機構の解明
（若手研究B）
　森　亮太：悪性腫瘍切除後の機能的ロ底再建手
術に必要なオトガイ舌骨筋の神経生理学的研究
（若手研究B）
　堂東亮介：唾液腺導管上皮細胞におけるABC
トランスポーターの発現と機能解析（若手研究
B）
　上松隆司：歯髄体性幹細胞を用いた再生医学の
確立（萌芽研究）
　橋本雅之：頭頸部癌細胞由来RNAヘリカーゼ
のクローニングと機能解析（萌芽研究）
　松浦隆司：唾液腺由来α一N一アセチルガラクト
サミダーゼのクローニングと機能解析（基盤i研究
B）
　高橋昌宏：抗癌剤ドセタキセルの破骨細胞分
化・機能に及ぼす影響（若手研究B（2））
　楊　淑華：菌体成分が誘導する歯槽骨破壊の発
症機構の解明（基盤研究C（2））
科学技術振興機構大学発ベンチャー創出
推進事業による研究
　山岡　稔，柴　肇一：ポリリン酸を有効成分と
する歯周組織再生用医療機器の開発
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　富田郁雄：上気道の保持に関わるオトガイ舌骨
筋の神経生理学的研究一舌下神経幹ニューロンの
アセチルコリン応答様式について一
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　田中　晋：咀瞬運動の神経調節機構の解明一三
叉神経中脳路核ニューロンにおけるNa＋，　K＋
チャネル活性に関わる細胞内情報伝達機構とチャ
ネルサブユニットの発現解析一
　杉浦真貴：オトガイ舌骨筋を支配する感覚神経
回路
　中村雅明：顎運動の中枢制御に関わる5－HT
およびNK　1受容体の生後変化論文発表
　山下健一：ポリリン酸ナトリウム製剤の抗炎症
作用に関する研究一消炎効果の他施設臨床試験な
らびに消炎メカニズムの解明一
　八丁裕次：タキサン系抗癌剤であるドセタキセ
ルが骨芽細胞と破骨細胞に与える影響
著 書
　上松節子（翻訳協力）（2004）新版プロフィト
の現代歯科矯正学高田健治訳．クインテッセン
ス出版株式会社（東京）
　Kurihara　S　and　Ze‘ev　Davidovitch（2004）
　A　new　hypothesis　on　the　etiology　of　orthodon－
tic　root　resorption．　Biological　Mechallisms　of
Tooth　Movement　and　Craniofacial　Adaptation．
Edited　by　Davidovi七ch　Z　and　Mah　J，113－22
Harvard　Society　fbr　the　Advancement　of　Ortho－
dontics，　Boston，　Massachusetts，　USA
論文発表
　三澤康子，山崎　健，臼井暁昭，上松節子，栗原
三郎（2003）下顎骨骨切り術を施行した骨格性下
顎前突症例上顎第二大臼歯の抜歯を併用して．甲
北信越矯正歯誌11（1）：26＿35．
　田中丈也，豊城あずさ，上松節子，栗原三郎
（2004）下顎大臼歯を効果的に遠心移動させた
Angle皿級症例．甲北信越矯正歯誌12（1）：15－
23．
　名和孝行，臼井暁昭，栗原三郎（2004）上下顎
第三大臼歯までの排列を行った抜歯症例．松本歯
学30（3）：238－45．
　岡藤範正（2004）【海外レポート】ワシントン
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大学における研究留学を経験して．松本歯学30
（3）　：246－53．
　Uematsu　S，　Uematsu　T，　Furusawa　K，
Deguchi　T　and　Kurihara　S　（2004）O］【土hodontic
treatment　of　an　impacted　dilacerated　maxillary
cen七ral　incisor　combined　wi七h　surgical　exposure
and　apicoectomy，　Angle　Orthod　73：132－6．
　Kawakami　T，　Mizoguchi　T，　Matsuura　S，
Shimizu　T　and　Kurihara　S　（2004）Histopa－
thological　safety　evaluation　of　polyethylene　gly－
col　applied　subcutaneously　in　mice．　J　Int　Med
Res　32：66－9．
　Shimizu　T，　Kawakami　T，　Ochiai　T，　Ku亘hara
旦and　Hasegawa　H　（2004）His七〇pathological
evaluation　of　subcu七aneously　tissue　reaction　in
mice　to・calcium　hydroxide　paste　developed　fbr
root　callal　fillings．　J　Int　Med　Res　32：416－21．
　Kawakami　T，　Siar　C．　H．，　Ng　K．H，　Shimizu　T，
Ω㊥，Kuガhara　S，　Hasegawa　H，　Tsujigiwa
H，Nagatsuka　H　alld　Nagai　N（2004）Expres－
sion　of　notch　in　a　case　of　osteosarcoma　of　the
maxilla．　Eur　J　Med　Res　9：533－5．
学会発表
　82皿dGeneral　Session＆Exhibition　of　the
IADR，　March，2004，3
　Mechanical　stress－generated　expression　of
collagen　type　1，MMP－1　and　IL、－1β　in　PDI．　fi－
broblasts：Uema七su　S，　Usui　Y，　Oshima　Y，Ue－
matsu　T　and　Kurihara　S
　82nd　General　SeSSiOn＆EXhibitiOn　Of　the
IADR，　March，2004，3
　Assessment　of　cell　proliferation　during　man－
dibular　os七eodistraction　in　the　rat：Ω㊥，
Liu　ZJ　LIU　and　King　GJ．
　Intenational　Congress　on　Oral　Pa七hology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spail1，　Sep，2004
　Expression　of　morphogenesis　regulation　fac－
tors　in　mandibular　condylar　cartilage　of　young
mice：Shimizu　T，　g塑，　Kurihara　S，　Tsu－
jigiwa　H，　Nagatsuka　H，　Nagai　N　and
Kawakami　T
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep，2004
　Expression　of　notch　in　a　case　of　osteosarcoma
of　the　maxilla：Kawakami　T，　Siar　C　H，　Ng　K且，
Shimizu　T，Ω酬，　Kurihara　S，　Tsujigiwa　H，
Nagatsuka　H　and　Nagai　N
　ASBMR26th　American　Society　fbr　Bone　and
Mineral　Research　Seat七le，　Washing七〇n，　Oc七．
2004
　PGE2　strongly　inhibits　human　osteoclast　dif－
ferentiation：Take　I，　Yamamoto　Y，　Tsuboi　H，
Kobayashi　Y，　Ku亘hara　S，　Udagawa　N　and
Takahashi　N
　日本矯正歯科学会（第63回）2004年11月
　上顎大臼歯の圧下と遠心移動様相の検討：
松浦　健，畔上尚美，岡藤範正，黒田敬之，栗原
理
　日本矯正歯科学会（第63回）2004年11月
　ラット歯肉線維芽細胞に対するメカニカルスト
レス負荷に伴うIL－1β，　MMP－1およびMMP－
2mRNAの発現：大嶋嘉久，薄井陽平，上松節子，
栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第63回）2004年11月
　硬組織と軟組織における上下顎関係の評価
：金山隼人，室伏道仁，岡藤範正，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第63回）2004年11月
　エナメル質近遠心幅径に関する研究：畔上
尚美，倉田和之，松浦　健，栗原三郎
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2004年11月17
日
　マウス下顎頭軟骨における形態形成調節因子の
局在：清水貴子，岡藤範正，川上敏行，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第19回）2004年5
月
　歯科・頭頸部用小照射野エッ．クス線装置（3
DX）の歯科矯正臨床への応用：青山祐紀，室伏
道仁，薄井陽平，臼井暁昭，上松節子，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第19回）2004年5
月
　上顎第二大臼歯の圧下と遠心移動を行ったn級
症例：畔上尚美，松浦　健，岡藤範正，栗原三郎
　歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　ラット臼歯の再植一凍結保存法の応用一：田中
丈也，小川秀海，三澤康子，大嶋嘉久，上松節子，
金銅英二，栗原三郎
松本歯学　　31（1）　2005
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　エックス線CTスライス画像の歯の移植への応
用：青山祐紀，薄井陽平，臼井暁昭，栗原三郎
　日本形成外科学会中部支部信州地方会（第48
回）2004年6月
　Apert症候群に対する骨延長前後における延長
方向および量の検討：室伏道仁，倉田和之，山口
哲也，岡藤範正，野口昌彦，栗原三郎
　日本口蓋裂学会総会・学術集会（第28回）2004
年4月
　上顎骨延長術（REDシステム）を行った両側
性ロ唇口蓋裂患者における骨移動様相一骨内マー
カーを用いて一：室伏道仁，上松節子，山口哲也，
岡藤範正，栗原三郎
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　Osteosarcomaにおける腫瘍細胞の分化と
Notchの発現：川上敏行，清水貴子，栗原三郎，
木村晃大，長谷川博雅
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　マウス下顎頭軟骨におけるNotch　1とMath　1
の発現：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上
敏行
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　水酸化カルシウム系糊剤根管充填材ビタペック
スHPに対するマウス皮下組織反応：落合隆永，
清水貴子，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　モルモットにおける咀噌運動中の顎運動パター
ンの解析：金山隼人，加藤隆史，山村健介，山田
好秋，中山美幸，栗原三郎，増田裕次，森本俊文
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　ヒト破骨細胞分化に対するPGE2の作用：武
郁子，山本洋平，小林泰浩，栗原三郎，宇田川
信之，高橋直之
　硬組織再生生物学会総会（第13回）2004年10月
　幼若マウス下顎頭軟骨における形態形成調節因
子の発現：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上
敏行（プログラム・抄録集24，2004）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE　2はヒト破骨細胞分化を強力に阻害す
る：武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，
栗原三郎，宇田川信之，高橋直之
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　根尖位置により抜歯部位を決定した症例：金山
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隼人，大嶋嘉久，岡藤範正，栗原三郎
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　ヒト破骨細胞分化におけるPGE，の役割につい
ての解析：武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林
泰浩，栗原三郎，宇田川信之，高橋直之
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　ラット下顎骨延長術における骨形成メカニズム
ーBromodeoxyuridine免疫組織化学の応用一：
岡藤範正，Liu　ZJ，　King　GJ，栗原三郎．
日本学術振興会科学研究費補助金
　上松節子：ヒト歯根膜線維芽細胞における
MMP－1遺伝子の発現〔基盤研究（C）（2）〕
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　臼井暁昭：咬合力と顎顔面形態
　大嶋嘉久：ヒト歯根膜線維芽細胞における断続
的伸縮刺激によるIL－1　p，　MMP－1，　co11agen
type－　1　mRNAの発現
　松浦　健：光造形モデルを応用した矯正装置の
試作
　薄井陽平：歯髄組織幹細胞の可塑性と分化転換
機構の解析
　岡藤範正：ラット下顎骨延長術における骨形成
メカニズムーBromodeoxyuridine免疫組織化学の
応用一
　倉田和之：Apert症候群患者における歯周疾患
発症因子の検索
　田中丈也：凍結保存臼歯を用いた再植法の歯髄
組織変化
器　　　繋i　za
論文発表
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫
（2004）2004年度OSCEトライアルにおける内外
評価者間の評価比較．日歯医教育誌20：203－9．
　大須賀直人，松田厚子，趙　満林，新井嘉則，
紀田晃生，岩崎　浩，宮沢裕美（2004）歯科用小
、
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照射野エックス線CT画像における未萌出歯の観
察．小児歯誌42：535－40．
　Sato　S，　Arai　Y，　Shinoda　K　and　l七〇1（（2004）
Clinical　apPlication　of　new　cone－beam　comput－
e施ed　tomography　system　to　assess　multiple
two－dimensional　images　f｛）r　the　preoperative
treatmen七plallning　of　maxillary　implants：
Case　reports．　Quin七essence　Int　35：525－8・
　内田啓一，永山哲聖，新井嘉則，安河内知美，
黒岩博子，塩島　勝（2004）上顎過剰歯の精査に
歯科用小型X線CT（3DX）が有用であった1
例．日本口腔診断学会雑誌17：70－3．
　内田啓一，永山哲聖，新井嘉則，塩島勝
（2004）歯科用小型X線CT（3DX）における骨
折線の描出．日本口腔診断学会雑誌17：66－9．
　趙　満琳，内田啓一，新井嘉則，黒岩博子，
塩島　勝，宮沢裕夫（2004）歯科用小照射野X線、
CT（3DX）画像診断：樋状根の観察に有用であっ
た1例．松本歯学30：52－3．
　趙　満琳，内田啓一，音琴淳一，新井嘉則，
塩島　勝，宮沢裕夫（2004）歯科用小照射野X線
CT（3DX）画像診断：3DXを使用した根管長測
定の1例．松本歯学30：54－5．
　内田啓一，安河内知美，永山哲聖，黒岩博子，
新井嘉則，塩島　勝（2004）口内法X線撮影法
の技術評価：臨床研修医の相互実習から．松本歯
学30：31－5．
　趙満林，内田啓一，新井嘉則，許彦枝，
塩島勝，宮沢裕夫（2004）Application　of　the
limited　cone　beam　CT　in　the　conserva七ive　den－
tistly．中国医学映像技術20：863－6．
　内田啓一，新井嘉則，塩島　勝（2004）コーン
ビームCTの開発と歯科治療への応用．映像情報
　Medical　36：677－81．
　今村英夫，内田啓一，亀本博雅（2004）上顎両
側側切歯にみられた歯内歯の1例．歯科放射線
44：236－7．
　黒岩昭弘，海田健彦，宇田　剛，黒岩博子，高井
智之，井上義久，酒匂充夫（2004）優れた生体親
和性の材料を用いたインプラント上部構造．顎咬
合誌24：270－5．
そ　の　他
　新井嘉則，矢ヶ崎　雅，西連寺永康（2004）骨
加齢変化観察用マイクロCTの開発．老歯医総研
レポート6：1－9．
学会発表
　日本歯周病学会　春季学術大会（第47回）2004
年4月
　歯科用小型X線CT（3DX）を用いた歯周組織
再生療法の評価：久野知子，音琴淳一，太田紀雄，
平井　要，内田啓一，新井嘉則，塩島　勝
　Computer　Assisted　Radiology　and　Surgery
CARS　2004／International　Congress　Series　1268
（2004）　June，2004
　Annual　report　of　limited　cone　beam　computed
tomography（3D　Accu－1－Tomo）from　3000
cases　at　Nihon　University　dental　hospi七al　in
2003：Shinoda　K，　Honda　K，　Ma七sumoto　K　and
Arai　Y
　The　9　th　European　Congress　of　Dento　Maxil－
loFacial　Radiology　June，2004
　Development　software　for　education　of　dental
student　using　VB．　NET：Tahimoto　H　and麺
1！l
　The　g　th　European　Congress　of　Dento　Maxil－
loFacial　Radiology　June，2004
　1mage－guided　technique　for　puncture　of　su－
perior　temporomandibular　j　oint　space：Value　of
limited　cone　beam　computed　tomography（3D
accuitomo）：Honda　K，　Bjomland　T，　Kashima
M，Ejima　K，　Takano　Y，　Arai　Y　and　Larheim　TA
　The　g　th　European　Congress　of　Dento　MaXi1－
IoFacial　Radiology　June，2004
　Development　of　a　sys七em　f（）r　3　D　accuitomo　R
image　dis七ribution　via　the　internet：Ejima　K，
Isokawa　K，　Arai　Y，　Honda　K　and　Takano　Y
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　3DXによる下顎第三大臼歯抜歯の術前検査一そ
の有用性について一：内田啓一，永山哲聖，黒岩
博子，安河内知美，新井嘉則，塩島　勝
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　侵襲性歯周炎患者に対して歯周組織再生療法を
松本歯学　31（1）2005
行った症例における歯科用小型X線CT（3DX）
を用いた歯槽骨再生量の臨床評価：久野知子，
音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井嘉則，塩島
墜
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　OSCEにおける口腔内診査課題の問題点に
ついて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第23
回）2004年7月
　2004年度OSCEトライアルにおける評価者間
の評価比較：音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，
山本昭夫，山下秀一郎，上松隆司，中山　聡，
塩島　勝，宮沢裕夫
　日本歯科保存学会／2004年　秋季学会（第121
回）日韓歯科保存学会学術大会（第6回）2004年
11月
　歯科用小型X線CT（3DX）における計測方法
の検討：中嶋宏樹，佐藤哲夫，永山哲聖，音琴
淳一，太田紀雄，新井嘉則，塩島　勝
　日本歯科保存学会／2004年　秋季学会（第121
回）日韓歯科保存学会学術大会（第6回）2004年
11月
　若年性歯周炎にエムドゲインを応用し歯科用小
型X線CT（3DX）にて評価を行った一症例：
小林崇之，日垣孝一，佐藤哲夫，伊藤茂樹，太田
紀雄，内田啓一，新井嘉則，塩島　勝
　松本歯科大学学会（例会）（第59回）2004年11
月
　実験動物用マイクロCT（RnCT）によるラッ
トの歯と歯槽骨の観察について：日垣孝一，小林
崇之，中嶋広樹，臼井修平，久野知子，佐藤哲夫，
三好　桂，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田
啓一，塩島　勝，田村　集，新井嘉則
　日本外傷歯学会総会・学術大会（第4回）2004
年11月
　歯科診療に最適化された断層映像の現状と未来
一歯科用小型CTと実験動物用マイクロCT－：
新井嘉則
松本歯科大学特別研究補助金による研究
槽堤の精度に関する研究
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著 書
　宮沢裕夫　他（分担執筆）（2004）小児の口腔
科学，初版，学建書院，東京．
論文発表
　Zhao　M，　Uchida　K，　Arai　Y，　Shi（）jima　M　and
』旦（2004）Application　of　the　limi七ed
cone　beam　CT　in　the　conservative　den七istry．
China　J　Med　Imaging　Techno1．20：863－6．
　宮沢裕夫（2004）生きる力を育む歯・口の健康
つくり．日本学校歯科医会誌91：62－8．
　趙　満琳，内田啓一，音琴淳一，新井嘉則，
塩島　勝，宮沢裕夫（2004）歯科用小照射野エッ
クス線CT（3DX）画像診断：3DXを使用した根
管長測定の1例．松本歯学30：54－5．
　大須賀直人，松田厚子，趙　満琳，新井嘉則，
紀田晃生，岩崎　浩，宮沢裕夫（2004）歯科用小
照射野エックス線CT画像による未萌出の観察．
iJ、S巳歯誌　42：535－40．
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫
（2004）2004年OSCEトライアルにおける内外評
価者間の評価比較．日歯教誌20：203－9．
　中村浩志（2004）噴射切削法の小児歯科領域へ
の応用に関する研究．愛院大歯誌42：1－15．
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋
直之，宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マ
ウスを用いた骨のカップリング機構の解析．THE
BONE　18：3－7．
　中村美どり，宇田川信之，宮沢裕夫（2004）骨
吸収と骨形成の共役機構．腎と骨代謝17：107－
15．
　中村美どり，松浦幸子，宮沢裕夫，宇田川信之
（2004）破骨細胞の神秘．松本歯学30：9－19．
黒岩博子　パノラマ撮影装置における前歯部歯
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　第68回全国学校歯科保健研究会　2004年2月
　宮沢裕夫：家庭・地域でつくる歯・ロの健康
　平成15年度岡谷市学校保健会研修会特別講演
2004年2月
　岩崎　浩：小児の口腔疾患を考える一むし歯予
防と歯の外傷時の対応について一
　第4回長野市歯科医師会臨床座談会　2004年2
月
　岩崎　浩：最前線の小児歯科治療一お母さんの
信頼を獲得するために一
学会発表
　The　4　th　Conference　of　Pediat亘c　Dentistry
Association　of　Asia，　Bangkok，　Tailand，　Septem－
ber，2004．
　Observation　of　impac七ion　teeth　by　cone－beam
X－ray　CT　imaging：yOSggaNuN，　Zhao，　M，　L，Arai
Y，Iwasaki　H　and』旦．
　The　4th　Conference　of　Pediat亘c　Dentistry
Association　of　Asia，　Bangkok，　Thailand，　Sep－
tember，2004．
　Relationship　between　deciduous　tooth　ca亘es
and　Streptococcus　mutαns　and　Streptococcus　so－
6rinus　by　real－time　PCR：Saito　T，　Teramoto　S
and』旦
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　歯科用小照射野X線画像における未萌出歯の
観察：大須賀直人，松田厚子，趙満琳，新井
嘉則，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　高出力照射器の検討一第1報　歯髄への熱影響
一：中山　聡，正村正仁，押領司　謙，竹内瑞穂，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　乳歯鶴蝕とS．　mutαnsおよびS．　sobrinusとの
関連性について一改良型MSB培地を用いて一：
齋藤珠実，寺本幸代，小口久雄，大須賀直人，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　小児歯科領域における噴射切削装置の応用一噴
射粒子形態の違いによる切削効率一：中村浩志，
押領司　謙，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会大会（第42回）2004年5月
　大理石骨病マウス（op／op）における異所性骨
形成の促進：中村美どり，宇田川信之，中村
浩志，宮沢裕夫（小児歯誌42：226，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　オステオプロテゲリン欠損マウスにおける骨吸
収と骨形成の共役機構：中村美どり，宇田川
信之，宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之（日骨形態
誌14：57，2004）
　First　Asian　Pacific　Congress　of　Bone
Morphometry　2004年6月
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorption
and　formation：Nakamura　M，　Udagawa　N，
』旦，Ozawa　H　and　Takahashi　N（日本
形態誌14：103，2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　Porphyromonas　gingivalisの外膜蛋白質Rag
変異株の薬剤感受性：上田青海，齋藤珠実，柴田
幸永，平井　要，宮沢裕夫，吉村文信，藤村節夫
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　OSCEにおける口腔内診査課題の問題点につ
いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は正常な骨の形態形成に重要な役割を
果たしている一大理石骨病マウス（op／op）を用
いた解析一：中村美どり，堀内博志，茂木眞希雄，
斉藤直人，高岡邦夫，宮沢裕夫，高橋直之，宇田川
信之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P183）
　日本スポーッ歯科医学会学術大会（第15回）
2004年9月
　高校生サッカー部員に対するマウスガードに関
するアンケート調査：正村正仁，中島一憲，
小川　透，黒川勝英，島田　淳，武田友孝，宮沢
裕夫，石上恵一
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　歯科用小照射野エックス線CT画像における未
萌出歯の観察一上顎第二小臼歯の位置関係につい
て一：趙　満琳，大須賀直人，伊藤三智子，新井
嘉則，岩崎　浩，宮沢裕夫
松本歯学　31（1）2005
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　小児期の歯周疾患に関与する細菌について：
齋藤珠実，上田青海，寺本幸代，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　ロ腔内に初発を認めたHistiocytosisX（Let－
terer－Siwe病）の一症例：押領司　謙，中山
聡，長谷川博雅，宮沢裕夫
　日本外傷歯学会総会（第4回）2004年11月
　模状欠損歯への耐衝撃性に関する検討：正村
正仁，中島一憲，小川　透，川村慎太郎，島田
淳，岩崎　浩，武田友孝，宮沢裕夫，石上恵一
把宗迄鑓　　　t　・・
論文発表
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　岩崎　浩：小児解剖体による混合歯列期の成長
発育に関する研究実施のための基礎調査
　大須賀直人：歯科用小照射野エックス線CT画
像における未萌出歯の観察
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　小笠原　正（2004）要介護高齢者（障害高齢者）
における口腔乾燥症．歯界展望103：65－9．
　小笠原　正，岡田尚則，正田行穂，三井貴信，
穂坂一夫，笠原　浩（2004）60％リドカインテー
プ使用時の局所麻酔薬の注入速度と痛み．障歯
誌25：1－5．
　岡田尚則，小笠原　正，三井貴信，正田行穂，
大槻征久，小島広臣，高井経之，澁谷　徹，廣瀬
伊佐夫，笠原　浩（2004）発達障害者における笑
気吸入鎮静法の研究　第1報　指示による鼻呼吸
のレディネスについて．障歯誌25：542－7．
　穂坂一夫，正田行穂，三井貴信，吉永　理，
小笠原　正，笠原　浩，猪口裕尚（2004）ダウン
症候群における歯冠長と比較した歯根長の検討．
障歯言志25：572－6．
学会発表
日本学術振興会科学研究費による研究
　齋藤珠実：Rea1－Time　PCRを用いた発育期小
児における齢蝕リスクファクターの解析（若手研
究B）
　中村浩志，宮沢裕夫，奥村茂樹，宇田川信之，
小澤英浩，高橋直之：高回転型骨代謝疾患モデル
であるOPG欠損マウスを用いた歯の形成に関す
る研究（基盤C）
　高橋直之，小澤英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村
美どり，二宮　禎，中道裕子，溝ロ利英：歯周疾
患における歯槽骨吸収シグナルの解明と治療法の
開発（基盤B）
　宮沢裕夫，中村美どり，奥村茂樹，溝口利英，
中道裕子，宇田川信之：萌芽研究　破骨細胞によ
るビスフォスホネートの特異的取り込み機構の解
析（萌芽）
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　知的障害者の歯科治療におけるレディネスの検
討：穂坂一夫，正田行穂，岡田尚則，小笠原
正，笠原　浩
　17th　Congress　of　the　International　Associa－
tion　fbr　Disability　and　Oral　Health＆Special
Care　Dentistry’s　16th　Annual　International
Conference　on　Special　Care　lssues　in　Dentis七ry，
Augus七，2004
　Stressless　　intravenous　　sedoanalgesia　　in
autistic　patien七acombillation　of　training，
laughing　gas　inhalation　sedation　and　lidocaine
iontophoresis：yOg｛｝旦ayga1ai，1，：T
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第10回）2004年9月
　摂食・嚥下についてのテユートリアルシステム
の教育効果一歯学部学生一：小笠原　正，岡田
尚則，吉永　理，隅田佐知，馬場　尊
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第10回）2004年9月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助磨き後
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にうがいは必要か？：岡田尚則，吉永理，
小笠原　正
　日本老年歯科医学会総会学術大会（第15回）
2004年9月
　要介護高齢者における口腔乾燥症一常用薬の服
用期間の影響一：小笠原　正，岡田尚則，正田
行穂，三井貴信，穂坂一夫，笠原　浩，柿本保明
　日本歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　障害者のための痛くない浸潤麻酔方法：
小笠原　正，岡田尚則，正田行穂，穂坂一夫，
笠原　浩
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原　正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田祐次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Lesch－Nyhal1症候群における自傷行為への各
種対応法：小笠原　正，脇本仁奈，三井貴信，
正田行穂，岡田尚則，福澤雄司，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　歯科的健康管理下にある障害者のC、の推移状
況：穂坂一夫，三井貴信，脇本仁奈，松村康平，
吉永　理，平出吉範，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　不協力な障害者に対するプロポフォール・ケタ
ミンの併用による静脈内鎮静法の有用性につい
て：岡田尚則，隅田佐知，吉永　理，正田行穂，
塚田久美子，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　プロポフォール導入時の血管痛の有無一持続注
入器とTCIの比較一：正田行穂，河瀬聡一朗，
岡田尚則，三井貴信，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　イオントフォレーシスを応用した無痛的静脈法
の検討一リドカイン血中濃度からみた安全性一：
三井貴信，松村康平，岡田尚則，野原　智，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　18p一症候群の歯科治療経験：吉永　理，穂坂
一夫，正田行穂，越　郁磨，岡田尚則，小笠原
正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　不協力な発達障害者における静脈内鎮静法の至
適鎮静度の検討　バイトブロック挿入時の体動と
捷毛反射の比較：河瀬聡一朗，正田行穂，福井
瑞穂，榊原雅弘，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　貧血をともなった9pモノソミー症候群の全身
麻酔下集中歯科治療：隅田佐知，吉永　理，岡田
尚則，川島信也，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Werdnig－Hoffmann症患者の歯科治療経験：
福井瑞穂，岡田尚則，正田行穂，伊沢正彦，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　障害者歯科治療におけるアロマテラピーの有用
性の検討　第一報　健康成人におけるリラクゼー
ション効果：松村康平，福井瑞穂，河瀬聡一朗，
隅田佐知，小笠原　正，穂坂一夫，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Lujan－Fryns症候群の歯科治療経験：脇本
仁奈，穂坂一夫，三井貴信，大村泰一，正田行穂，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　2004年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム長野　第1報　歯科スタッフの役
割とシステム：笠原哲三，塩澤誠士郎，中村太平，
小林　尊，峯村伸児，小出幹也，名和弘幸，坪井
信二，荒木章純，福田　理，岡田尚則，正田行穂，
穂坂一夫，小笠原　正，高橋久雄，一志忠廣，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
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2004年11月
　2004年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム長野　第2報　国内外のアスリー
トにおける歯科疾患調査：中村太平，塩澤
誠士郎，笠原哲三，小林尊，峯村伸児，小出
幹也，名和弘幸，坪井信二，荒木章純，福田　理，
岡田尚則，正田行穂，穂坂一夫，小笠原　正，高橋
久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　障害者への効果的なブラッシング指導　第18報
　自閉症者におけるTEACCHプログラムの効果
の検証：小泉磨里，平林美鈴，北原智美，山村
清美，岡田尚則，正田行穂，松村康平，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第21回）2004年
11月
　著しく不協力な障害者に対するケタミン併用に
よる静脈内鎮静法の有用性：岡田尚則，佐藤
健，三井貴信，正田行穂，小笠原　正，笠原　浩
　日本アロマセラピー学会・学術大会（第7回）
2004年11月
　歯科治療におけるアロマセラピーの有用性の検
討：松村康平，金子仁子
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　小笠原正：教育評価のテキストマイニング
　河瀬聡一朗：不協力な発達障害者における静脈
内鎮静法の至適鎮静度の検討　バイトブロック挿
入時の体動と睡毛反射の比較
　福井瑞穂：鯛蝕症遺伝子診断に向けてのヒト発
症関連遺伝子検索
　松村康平：歯科医療におけるアロマテラピーの
有用性について
　脇本仁奈：歯周病の炎症と免疫に関与する唾液
蛋白質ヒスタチンと熱ショック蛋白質の相互作用
とその機能解明
認　　欝k　　，
論文発表
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　澁谷　徹，織田秀樹，谷山貴一，大河和子，姫野
勝仁，廣瀬伊佐夫（2004）レボブビバカインの
ラット歯髄神経への浸潤麻酔効果一体性感覚誘導
電位による検討一．日歯麻誌32：28－33．
　澁谷　徹，谷山貴一，織田秀樹，大河和子，姫野
勝仁，廣瀬伊佐夫（2004）プロポフォール麻酔の
尿酸排泄に対する影響．日歯麻誌32：218－22．
　谷山貴一，澁谷徹，織田秀樹，大河和子，姫野
勝仁，廣瀬伊佐夫（2004）福山型先天性筋ジスト
ロフィー患者の全身麻酔経験．日歯麻誌32：254
－5．
　岡田尚則，小笠原　正，三井貴信，正田行穂，
大槻征久，小島広臣，高井経之，澁谷　徹，廣瀬
伊佐夫，笠原　浩（2004）発達障害者における笑
気吸入鎮静法の研究　第一報　指示による鼻呼吸
のレディネスについて．障歯誌25：542－7．
学会発表
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第20回）2004年
6月
　脳挫傷患者に対する全身麻酔経験：大河和子，
谷山貴一，織田秀樹，姫野勝仁，森亮太，安田
浩一，澁谷　徹，古澤清文，廣瀬伊佐夫
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　レボブビバカインのラット歯髄神経に対する局
所麻酔作用一リドカイン，メビバカインとの比較
一：織田秀樹，澁谷徹，大河和子，姫野勝仁，
谷山貴一，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第32回）2004年10月
　エピネフリン添加レボブビバカインの局所麻酔
効果：織田秀樹，澁谷　徹，大河和子，姫野勝仁，
谷山貴一，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第32回）2004年10月
　低血圧麻酔による自律神経機能に及ぼす影響に
ついて一Wavelet法による術中・術後の自律神経
活動の解析一：大河和子，谷山貴一，織田秀樹，
姫野勝仁，澁谷　徹，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第32回）2004年10月
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　脳挫傷後の意識障害患者に対する全身麻酔経
験：大河和子，谷山貴一，織田秀樹，姫野勝仁，
澁谷　徹，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第21回）2004年
11月
　Goldenhar症候群患者の全身麻酔経験：大河
和子，谷山貴一，織田秀樹，姫野勝仁，澁谷徹，
廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第21回）2004年
11月
　Williams症候群の全身麻酔経験：姫野勝仁，
織田秀樹，大河和子，谷山貴一，澁谷　徹，廣瀬
伊佐夫
著 書
　鷹股哲也，矢ケ崎　裕（共著）（2004）病院進
化論一22世紀の病院像一，砂書房，東京．
論文発表
　Takama七a　T，　Yamamoto　A，　Kuroiwa　A，
Kalachandra　S　and　Sankarapandian　MS　（2004）
Characte亘s七ics　and　Properties　of　Composite
Pastes　Based　on　Novel　Bis－GMA　Analogues．
Ma七sumoto　Shigaku　30：20－30．
　Takamata　T，　Otogoto　J，　Kurasawa　I，　Naga－
sawa　S　and　Parker　S　（2004）Laboratory　Evalu－
ation　of　10　Permanen七Soft　Lining　Materials
and　Some　Clinical　Observations．　Matsumoto
Shigaku　30：143－53．
　Effect　of　dilu七ion　on七he　photopolymerization
of　denta1　dimethacrylate　comonomer　blends
　Takama七a　T，　Kuroiwa　A，　Kurasawa　I，　Gun－
duz　N　and　Kalachandra　S
　The　l　Oth　International　Conference　on　Poly－
mers　in　Medicine　and　Surgery，　Cambridge，
England
　Stabili七y　and　release　of　antiviral　drug　from
ethylene　vinyl　acetate　（EVA）copolymer：1］日
NMR　spectral　allalysis　of　drug　stability：
Kalachandra　S，　Takamata　T，　Lin　DM，　Beatty　C
and　Webster　CJ
　第15回日本スポーツ歯科医学会学術大会　2004
年9月
　長野県中学校・高等学校における顎口腔領域の
スポーツ外傷ならびにマウスガードに関するアン
ケート調査：鷹股哲也，倉澤郁文，武田友孝，
石上恵一
　第112回日本補綴歯科学会学術大会　2004年10
月
　1」aboratory　evaluation　of　novel　silicone　based
soft　liner－water　uptake，　color　s七ability　and
hardness－：Takamata　T，　Kuroiwa　A，　Na－
gasawa　S，　Kalachandra　S　and　Kurasawa　I
　Academy　of　Dental　Materials　Annual　Meet－
ing，2004，0ctober，　Geneva，　Switzerland
　Color　stability　and　some　properties　of　novel
silicone　soft　liner
　Takamata　T，　Kuroiwa　A，　Kurasawa　I，　Naga－
sawa　S　and　Kalachandra　S
　第59回　松本歯科大学学会例会　2004年11月
　顎口腔領域のスポーツ外傷とマウスガードに関
するアンケート調査一長野県中学校・高等学校に
ついて一：鷹股哲也，倉澤郁文，黒岩昭弘，植田
章夫，古澤清文
学会発表
そ　の　他
　The　S2”d　General　Session　of　the］亙）R，　Hono－
lulu，　USA，　March，2004
　Effect　of］E［－bonding　on　properties　of　BIS－
GMA　analogues：Takamata　T1，　Pandian　MS2
and　Kalachandra　S2
　第111回日本補綴歯科学会学術大会　2004年5
月
長野県歯科技工士会学術講演会　2004年11月
「スポーツ歯学について」：鷹股哲也
松本歯学　31（1）2005
著 書
　山下秀一郎（2004）The　Quin七essence　Year
Book　2004最後方臼歯のみの遊離端欠損におけ
る補綴処置　短縮歯列をどう考えるか，クイン
テッセンス出版，東京．
　五十嵐順正，山下秀一郎（2004）日本歯科評論
「短縮歯列」とは何か，ヒョーロン・パブリッ
シャーズ，東京．
　加藤隆史，山下秀一郎（2004）診断と治療　睡
眠関連疾患診療のノウハウ　各診療科の立場から
一歯科医，診断と治療社，東京．
論文発表
　山下秀一郎，五十嵐順正（2004）短縮歯列の概
念．歯科臨床研究1：16－21．
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕
夫（2004）2004年度OSCEトライアルにおける
内外評価者間の評価比較．日歯教誌20’：203－9．
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
学会発表
　日本補綴歯科学会学術大会（第111回）2004年
5月
　咀噌が味覚に及ぼす影響について一ロ腔内の味
の広がりを中心とした新たな分析法一：沼尾
尚也，浅沼直和，山下秀一郎
　日本補綴歯科学会学術大会（第111回）2004年
5月
　臨床で用いられる穎路測定法の評価一6自由度
顎運動測定装置による検討一：半谷一臣，小澤
武史，五十嵐順正，山下秀一郎，山根修太郎，溝上
伸也，小池秀行，黒岩昭弘
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一デンタルユニットへの応用一：小町谷
美帆，山ロ　昭，平井　要，山下秀一郎，伊藤充雄
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　OSCEにおけるロ腔内診査課題の問題点につ
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いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫
　日本歯科医学教育学会学術大会（第23回）2004
年7月
　2004年度OSCEトライアルにおける評価者間
の評価比較：音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，
山本昭夫，山下秀一郎，上松隆司，中山　聡，
塩島　勝，宮沢裕夫
　日本歯科産業学会学術大会（第19回）2004年7
月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一院内感染予防への応用一：小町谷美帆，
山ロ　昭，平井　要，山下秀一郎，伊藤充雄
　日本歯科産業学会学術大会（第19回）2004年7
月
　弱酸性水の歯科的応用一石膏練和に用いた際の
理工学的特性について一：小池秀行，沼尾尚也，
秋山志穂，山下秀一郎，寺島伸佳，伊藤充雄
　歯科基礎医学会学術大会（第46回）2004年9月
　非摂食時の嚥下活動の同定とその発生様式：
秋山志穂，加藤隆史，増田裕次，森本俊文
　日本補綴歯科学会学術大会（第112回）2004年
10月
　欠損歯列における補綴介入および「短縮歯列」
処置に関するマルチセンター・リサーチ：五十嵐
順正，山下秀一郎，丸山雄介，小池秀行，野首
孝祠，河野正司，大山喬史，赤川安正，石上友彦
　日本補綴歯科学会学術大会（第112回）2004年
10月
　咬みしめ時の下顎変位に対する解剖学的要因に
ついて一咬筋走行と咬合力重心との関係一：小池
秀行，桐原孝尚，山下秀一郎，橋井公三郎，五十嵐
順正
　日本補綴歯科学会学術大会（第112回）2004年
10月
　実験的咬合支持の喪失と下顎変位との関係一筋
電図学的検討一：桐原孝尚，山下秀一郎，小池
秀行，五十嵐順正
　松本歯科大学学会総会（第59回）2004年11月
　開口量と咀噌筋活動との関係：山下健一，加藤
隆史，山下秀一郎，古澤清文，増田裕次，森本俊文
　松本歯科大学学会総会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
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証：小笠原正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
　日本ストレス学会学術大会（第20回）2004年11
月
　非機能的咀噛筋活動の同定法と発生様式：a
pilot　study：加藤隆史，秋山志穂，増田裕次，
山下秀一郎，森本俊文
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成16年
度）2004年11月
　臨床で用いられる穎路測定法の評価（第2報）
－6自由度顎運動測定装置による検討一：半谷
一臣，小澤武史，五十嵐順正，山下秀一郎，山根
修太郎，溝上伸也，小池秀行，黒岩昭弘
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成16年
度）2004年11月
　シリコーン印象材に対する歯科用接着材の接着
効果について：松井智裕，石川博宣，山下秀一郎，
石塚正英，寺島伸佳，伊藤充雄
日本学術振興会科学研究費による研究
　山下秀一郎，小澤武史，桐原孝尚：短縮歯列に
おける補綴処置の是非をめぐるエビデンスを求め
る（基盤研究C）
論文発表
　Amizuka　N，　Davidson　D，　Liu　H，　Valverde－
Franco　G，　Chai　S，　Maeda　T，　Ozawa　H，　Ham－
mond　V，　Ornitz　DM，　Golthzman　D　and　Hellder－
son　JE　（2004）Signalling　by　fibroblast　grow七h
factor　receptor　3　and　parathyroid　hormone－re－
lated　peptide　coordinate　cartilage　and　bone　de－
velopment．　BONE　34：13－25．
　Ikegame　M，　Ejiri　S　and　Ozawa　H（2004）Cal－
citonin－induced　change　in　serum　calcium　levels
and　its　relationship　to　osteoclast　morphology
and　number　of　calcitonin　receptors．　BONE
35：27－33．
　Asawa　Y，　Amizuka　N，　Hara　K，　Kobayashi　M，
Aita　M，　Li　M，　Kenmotsu　S，　Oda　K，　Akiyama　Y
and　Ozawa　H（2004）Histochemical　evaluation
f（）r七he　biological　effec七〇f　menatetrenone　on
metaphyseal　trabeculae　of　ovariectomized　rats．
BONE　35：870－80．
　Sahara　N　and　Ozawa　H（2004）Cementum－
1ike　tissue　deposition　on　the　resorbed　enamel
surらce　of　human　deciduous　teeth　p亘or　to　shed－
ding．　Anat　Rec　279：779－91．
　Tanaka　M，　Sahara　N，　Katayama　T，　Yama－
guchi　K，　Hosoya　A，　Ninomiya　T　and　Ozawa　H
（2004）Pros七aglandin　E　EP　4　receptor　agonist
induces七he　bone　formation　by　an　altera七ion　of
the　os七eoblas七and　osteoclast　dynamic　sta七e．　J
Toxicol　Pathol　17：253－60．
　Kawasaki　N，　Hamamoto　Y，　Nakajima　T，1亘e
Kand　Ozawa　H（2004）Periodontal　regenera－
tion　of七ransplanted　rat　molars　after　cryopreser－
vation．　Arch　Oral　Biol．49：59－69．
　Tazawa　K，　Hoshi　K，　Kawamoto　S，　Tanaka　M，
珂i亘Sand　Ozawa　H（2004）Osteocytic　osteoly－
sis　observed　in　ra七s　to　which　parathyroid　hor－
mone　was　continuously　administered．　J　Bone
Miner　Metab　22：524－29．
　Iguchi　S，　Nishi　S，　Ikegame　M，　Hoshi　K，
Yoshizawa　T，　Kawashima　H，　Arakawa　M，
Ozawa　H　and　G句yo　F（2004）Expression　of　Os－
teopontin　in　Cisplatin－induced　tubular　injury．
Nephron　Exp　Nephrol　97：e96－105．
　中村浩彰，小澤英浩（2004）骨転移巣の微細構
造からわかったこと．Molecular　Medicine　41：
1346－51．
　星　和人，小澤英浩（2004）細胞外基質成分に
よる石灰化の調節．CLINICAL　CALCIUM　14：
862－68．
　渡邉敏之，二宮　禎，細矢明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝口利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
そ　の　他
松本歯学　31（1）2005
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋直之，
宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マウスを用
いた骨のカップリング機構の解析．The　BONE
18：3－7．
　中村浩彰，小澤英浩（2004）骨組織における
Matrix　Metalloproteinase（MMP）－13局在．　The
BONE　l8：407－10．
　佐原紀行，小澤英浩（2004）エナメル質の吸収
と修復．The　BONE　18：533－7．
学会発表
　1st　Asian　Pacific　Congress　of　Bone　Morphome－
try，　June，2004
　Three－dimensional　morphometric　analysis　of
ra七femur　with　pulsed　laser　i皿adiation：Ni－
nomiya　T，　Hosoya　A，　Nishisaka　T　and　Ozawa　H
（日骨形態誌14：107，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　骨の形態科学：小澤英浩（日骨形態誌14：48，
2004）
　Eighth　International　Con」ference　on　Tooth
Morphogenesis　and　Differentiation，　July，2004
　Temporo－spatial　gene　expression　and　protein
localiza七ion　of　ma七rix　metalloproteinases　and
their　inhibitors　during　mouse　molar七〇〇七h　de－
velopment：Yoshiba　N，　Yoshiba　K，　Okjji　T，　Ho－
soya　A，　Ozawa　H，　Stoetzel　C，　Perrin－Schmitt　F，
Cam　Y，　Ruch　JV　and　Lesot　H（PROGRAM＆
ABSTRACTS：128，2004）
　12七hInternational　Congress　of　Histochemis一
七ry　and　Cytochemistry，　July，2004
　Expression　of　PSP　during　development　of　se－
cretory　cells　in　mouse　submandibular　gland：
Matsuura　S　and　Ozawa　H（J　Histochem　Cyto－
chem　52　Suppl　1：S48，2004）
　16th　International　Congress　of　the　Interna－
tional　Federation　of　Associations　of　Anatomists，
August，2004
　Applica七ion　of　high　pressure　rapid　freezing
and丘eeze　substi七ution（HPRF！FS）to　the　elec－
tron　microscopic　immunocytochemistry（EM一
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ISH）of　perinatal　mouse　submandibular　gland：
Matsuura　S，　Ozawa　H　and　Hand　AR（Anat　Sci
Int　79　Supp：412，2004）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞の細胞骨格とextracellular　signal－
regulated　kinase（ERK）について：中村浩彰，
平田あずみ，井上美穂，山本敏男，小澤英浩（プ
ログラム・抄録集189，2004）
　骨誘導因子（BMP）埋め込みによる破骨細胞
形成実験～オステオプロテグリン（OPG）欠損
マウスを用いた解析～：山本洋平，松浦幸子，
堀内博志，中村美どり，小澤英浩，野口俊英，高橋
直之，宇田川信之（プログラム・抄録集119，
2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　歯髄の硬組織形成機構に関する微細構造学的研
究一ラット切歯歯髄皮下移植実験モデルを用いた
検討一：細矢明宏，中村浩彰，星和人，佐原
紀行，二宮　禎，吉羽邦彦，吉羽永子，小澤英浩
（J．Oral　Biosci　46：377，2004）
　BMP誘導性異所性骨形成における破骨細胞分
化の解析：山本洋平，松浦幸子，小林泰浩，中村
美どり，小澤英浩，野口俊英，宇田川信之，高橋
直之（JOral　Biosci　46：384，2004）
　マウス切歯発生過程におけるTIMPsの発現：
吉羽永子，吉羽邦彦，興地隆史，細矢明宏，小澤
英浩（JOral　Biosci　46：451，2004）
　エナメル器の細胞における転写調節因子Sp
3，4局在について：中村浩彰，二宮　禎，細矢
明宏，八巻真理子，小澤英浩（JOral　Biosci　46：
452，　2004）
　レーザー光照射による大腿骨骨量変化の三次元
的解析：二宮禎，細矢明宏，西坂剛，中村
浩彰，小澤英浩（JOral　Biosci　46：462，2004）
　The　26th　annual　mee七ing　of　American　Socie七y
for　Bone　and　Mineral　Research，　Oct，2004
　BMP　tigh七ly　regulates　in　vivo　osteoclas七fbr－
mation　in　OPG－deficient　mice：Yamamo七〇Y，
Ma七suura　S，　Horiuchi　H，　Nakamura　M，　Ozawa
旦，Noguchi　T，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　l9，　Suppl　1：S277，2004）
　日本癌学会シンポジウム「骨関連病変研究の進
歩」および第7回癌と骨病変研究会　2004年11月
　癌と骨組織との相互作用・微細構造学的知見：
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小澤英浩（抄録集：25－26，2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
　ラット皮下移植歯髄の硬組織形成機構に関する
免疫組織科学的研究：細矢明宏，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保誌
47：27，　2004）
　マウス臼歯発生過程におけるMMP－2，－9，
MT　1－MMPおよびTIMP－1，－2，－3の発現：
吉羽永子，吉羽邦彦，興地隆史，細矢明宏，小澤
英浩（日歯保誌47：195，2004）
日本学術振興会科学研究費による研究
　小澤英浩：骨の形態形成と再生を調節する分子
機構の解析（基盤研究A）
　小澤英浩：再生骨および歯と受容者（recipi－
ent）組織間の特異的相互作用の解析（萌芽研究）
1673－4．
　宇田川信之，中村美どり，高橋直之（2004）破
骨細胞分化因子RANKL．日本臨林62：97－1．
　奥村茂樹，宇田川信之，高橋直之（2004）破骨
細胞の分化・骨吸収調節機構．日本臨躰62：90
－6．
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋直之，
宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マウスを
用いた骨のカップリング機構の解析．THE
BONE　18：3－7．
　中道裕子，高橋直之（2004）骨のリモデリング
と骨粗霧症．カレントテラピー22：214－8．
　高橋直之（2004）骨粗懸症Q＆A：骨代謝にお
けるカップリングについて教えてください．骨粗
髪症治療3：274－5．
　高橋直之（2004）分子からみた骨粗霧症治療へ
のアプロー一一チー序文．骨粗霧症治療3：293．
論文発表
　Suda　K，　Udagawa　N，　Sato　N，　Takami　M，　Itoh
K，Woo　J－T，　Takahashi　N　and　Nagai　K（2004）
SupPression　of　osteoprotegerin　in　expression　by
prostaglandin　E2　is　crucially　involved　in　LPS－
induced　osteoclas七fbrmation．　J　Immunol　172：
2504－10．
　Sato　N，　Takahashi　N，　Suda　K，　Nakamura　M，
Yamaki　M，　Ninomiya　T，堕，　Takada
H，Shibata　K，　Yamamoto　M，　Takeda　K，　Akira　S，
Noguchi　T　and　Udagawa　N（2004）MyD　88　but
not　TRIF　is　essential　fbr　osteoclastogenesis　in－
duced　by　lipopolysaccharide，　diacyl　lipopeptide
and　IL－1　ct．　J　Exp　Med　200：601－11．
　Sato　T，　Matsumoto　T，　Kawano　H，　Watanabe
T，Uematsu　Y，　Sekine　K，　Fukuda　T，　Aihara　K，
Krust　A，　Yamada　T，　Nakamichi　Y，　Yamamo七〇
Y，Nakamura　T，　Yoshimura　K，　Yoshizawa　T，
Metzger　D，　Chambon　P　and　Kato　S（2004）
Brain　masculinization　requires　androgen　recep－
tor　function．　Proc　Natl　Acad　Sci　USA　101：
そ　の　他
　高橋直之（2004）言葉のカルテ「RANKL」．
Medical　Tribune　12月9日号．
　高橋直之（2004）カルシトニン受容体のシグナ
ル伝達系（第22回日本骨代謝学会学術集会ラン
チョンセミナー記事）．Medical　News　12月25日
号．
　小林泰浩（2004）海外文献紹介「Synoviolin／
Hrd　1はリウマチ関節炎における滑膜細胞増殖因
子である」THE　BONE　18：106．
学会発表
　特定領域研究「骨格系の制御プログラムと疾
患」班会議　2004年1月
　破骨細胞を調節するシグナル伝達系と骨・歯周
疾患における骨破壊：高橋直之
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　シンポジウム　細菌感染と骨吸収：高橋直之
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　オステオプロテゲリン欠損マウスにおける骨吸
収と骨形成の共役機構：中村美どり，宇田川
信之，宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之（日骨形態
誌14：57，2004）
　First　Asian　Pacific　Congress　of　Bone
松本歯学　31（1）2005
Morphometry　2004年6月
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorption
and　fbrmation：Nakamura　M，　Udagawa　N，
Miyazawa　H，　Ozawa　H　and　Takahashi　N（日本
形態誌14：103，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　破骨細胞の分化におけるムラミルジペプチド
（ペプチドグリカン成分）の作用の解析：楊
淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木眞希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，宇田川
信之，古澤清文（松本歯学30：209，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　ヒト破骨細胞分化におけるPGE2の役割につい
ての解析：武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林
泰浩，栗原三郎，宇田川信之，高橋直之（松本歯
学30：209，2004）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　骨誘導因子（BMP）埋め込みによる破骨細胞
形成実験～オステオプロテゲリン（OPG）欠損
マウスを用いた解析～：山本洋平，松浦幸子，
堀内博志，中村美どり，小澤英浩，野口俊英，高橋
直之，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：P119）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は男性ホルモン標的細胞である：破骨
細胞特異的アンドロゲンレセプターノックアウト
マウスの作製と解析：中村貴，中道裕子，
福田　亨，山本陽子，田中佐依子，加藤茂明（第
22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p121）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　オステオプロテジェリン（OPG）は可溶型
RANKL産生を調節する：中道裕子，宇田川
信之，小林泰浩，茂木眞希雄，中村美どり，高橋
直之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P124）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　LPSによる破骨細胞の分化と延命にはMyD　88
シグナルのみが関与する：佐藤信明，高橋直之，
須田幸治，小林泰浩，審良静男，柴田健一郎，野口
俊英，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：pl25）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE2はRANKシグナルを増強し，マウス破骨
細胞形成を促進する：小林泰浩，宇田川信之，
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武　郁子，栗原三郎，高橋直之（第22回日本骨代
謝学会プログラム抄録集：p153）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　マウス成熟破骨細胞はPGE、受容体EP2とEP
4の発現を停止し，PGE2による骨吸収抑制作用
から回避する：小林泰浩，高橋直之，武　郁子，
服部敏巳，栗原三郎，宇田川信之（第22回日本骨
代謝学会プログラム抄録集：P153）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　活性化した破骨細胞内の取り込みCa2＋の動的
観察：八巻真理子，高橋直之，小澤英浩（第22回
日本骨代謝学会プmグラム抄録集：P155）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は正常な骨の形態形成に重要な役割を
果たしている一大理石骨病マウス（op／op）を用
いた解析一：中村美どり，堀内博志，茂木眞希雄，
斉藤直人，高岡邦夫，宮沢裕夫，高橋直之，宇田川
信之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P183）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　RA間質細胞（ナース細胞）はM－CSFを産生
し破骨細胞分化を支持する：坪井秀規，宇田川
信之，橋本　淳，吉川秀樹，高橋直之，越智隆弘
（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p
189）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　細菌のペプチドグリカン構成成分であるムラミ
ルジペプチド（MDP）の破骨細胞形成促進機構：
楊　淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木眞希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，古澤
清文，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：P191）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE2はヒト破骨細胞分化を強力に阻害する：
武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，栗原
三郎，宇田川信之，高橋直之（第22回日本骨代謝
学会プログラム抄録集：p192）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞の機能発現における微小管とアクチン
リングの相互作用：鈴木啓明，仲村一郎，富田
勉，鵜澤豊暢，田中　栄，上條竜太郎，宇田川
信之，高橋直之（第22回日本骨代謝学会プログラ
ム抄録集：p194）
　日本骨代謝学会学術集会（第22回）2004年8月
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　　ランチョンセミナー　カルシトニン受容体のシ
グナル伝達系：高橋直之
　　16th　International　Congress　of　lnterna七ional
Anatomy　Associa七ion，　August，2004
　　1nflammation　and　osteoclastogenesis：Taka－
hashi　N
　　The　l　l　th　Asia　Pacific　League　of　Associations
for　Rheumatology　Congress，　Sep七ember，2004
　　Role　of　MyD　88－mediated　signals　in　osteoclast
differentiation　and　function：Takahashi　N
　　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　　ヒト破骨細胞分化に対するPGE、の作用：武
郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，栗原三郎，
宇田川信之，高橋直之（歯基礎誌46：75，2004）
　　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　　LPSによる破骨細胞の分化と延命における
MyD　88シグナルの重要性：佐藤信明，高橋直之，
小林泰浩，柴田健一郎，高田春比古，野ロ俊英，
宇田川信之（歯基礎誌46：76，2004）
　　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　　BMP誘導性異所性骨形成における破骨細胞分
化の解析：山本洋平，松浦幸子，小林泰浩，中村
美どり，小澤英浩，野口俊英，宇田川信之，高橋
直之（歯基礎誌46：76，2004）
　　日本整形外科学会（第19回）2004年10月
　　ナース細胞はM－CSFを産生し破骨細胞分化
を支持する：坪井秀規，宇田川信之，橋本　淳，
高橋直之，越智隆弘，吉川秀樹（日整会誌78：
794，　2004）
　　松本歯科大学歯科矯正学教室セミナー　2004年
10月
歯科矯正臨床における骨吸収調節機構：高橋直之
　　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　f（）r　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　Genetic　evidence　of　androgen　receptor　func－
tion　in　osteoclasts：Generation　and　characte亘一
zation　of　os七eoclast－specific　androgen　receptor
㎞ockout　mice：Nakamura　T，　Watanabe　T，
Nakamichi　Y，　Fukuda　T，　Ma七sumo七〇T，
Yoshimura　K，　J．　Miyamoto　J，　Yamamoto　Y，
Shiina　H，　Tanaka　S，　Sakari　M，　Sato　T，　Metzger
D，Chambon　P　and　Kato　S（」　Bone　Miner　Res
19，　Suppl　1：S3，　2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　A皿eri－
can　Society　f（）r　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　0steoprotegerin　tightly　regulates　the　shed－
ding　of　RANKL　by　os七eoblasts　and　activa七ed　T
cells：Nakamichi　Y，　Udagawa　N，　Nakamura　M，
｝，Mogi　M　and　Takahashi　N（J　Bolle
Miner　Res　19，　Suppl　1：S50，2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of七he　A皿eri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　0steoclasts　are　essentially　required　fbr　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　M，　Hori－
uchi　H，　Mogi　M，　Takaoka　K，　Takahashi　N　and
Udagawa　N（J　Bone　Miner　Res　19，　Supp11：
S276，2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Mee七ing　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，Oc－
tober，2004
BMP　tightly　regulates　in　vivo　osteoclast　forma－
tion　il10PG－deficient　mice：Yamamoto　Y，
Matsuura　S，　Horiuchi　H，　Nakamura　M，　Ozawa
H，Noguchi　T，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S277，2004）
　　Twenty－sixth　Annua1　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Minera1　Research，　Oc－
tober，2004
　　Cyclic　AMPIPro七ein　kinase　A　signals　enhance
osteoclastic　differentiation　through　TAK　l　in　os－
teoclast　precursors：←，　Take　I，　Mizo－
guchi　T，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（J　Bone
Miner　Res　19，　Suppl　1：S279，2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Socie七y　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　PGE2　strongly　inhibits　human　osteoclast　dif－
feren七iation：Take　I，　Yamamoto　Y，　Tsuboi　H，
　，Ku亘hara　S，　Udagawa　N　and
Takahashi　N（J　Bone　Miner　Res　19，　Supp11：
S279，2004）
　　Twenty－sixth　AIlnual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Socie七y　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　Nurse－like　cells　f士om　patients　with　rheuma一
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toid　arthritis　support　survival　of　osteoclast　pre－
cursors　via　macrophage－colony　stimulating　fac．
tor　production：Tsuboi　S，　Udagawa　N，　Hashi－
moto　J，　Yoshikawa　H，　Takahashi　N　and　Ochi　T
（JBone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S333，2004）
　Twenty－six七h　Annual　Meeting　of七he　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　Muramyl　dipeptide　synergistically　enhances
osteoclast　formation　induced　by　lipopolysaccha－
hde，　in七erleukin　l　and　tumor　necrosis　factor一α
七hrough　Nod2－mediated　signals　in　osteoblasts：
Yang　S，　Takahashi　N，　Mogi　M，　Uematsu　S，　Ko－
⊇，Nakamichi　Y，　Takada　H，　Takeda　K，
Akira　S，　Furusawa　K　and　Udagawa　N（J　Bone
Miner　Res　19，　Suppl　1：S412，2004）
　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　MyD　88　but　not　TRIF　is　essential　fbr　os七eo－
clas七〇genesis　induced　by　lipopolysaccharide，
duacyl　lipopeptide　and　IL－1：Sato　N，　Taka－
hashi　N，　Suda　K，1Kgg！2gyaet｝lu］goba　ash　Y，　Akira　S，　Shibata
K，Noguchi　T　and　Udagawa　N（J　Bone　Miner
Res　19，　Suppl　1：S412，2004）
　第59回松本歯科大学学会　2004年11月
　新規ビタミンD3誘導体の強力な破骨細胞分化
誘導作用の解析：佐藤将洋，佐藤信明，中道
裕子，中村美どり，清水正人，高橋直之，宇田川
信之（松本歯学30：261，2004）
　日本口腔組織培養学会（第41回）2004年11月
　炎症性骨吸収におけるMyD　88シグナルの重要
性：高橋直之，佐藤信明，宇田川信之
　厚生労働省科学研究越智班班会議　2004年11月
　破骨細胞形成に及ぼすPGE，の作用の解析：
高橋直之
　新潟大学大学院セミナー　2004年12月
　歯科矯正における骨吸収調節機構：PGE、と骨
吸収：高橋直之
日本学術研究会科学研究費による研究
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高橋直之，宇田川信之，平岡行博，中村美どり，
小澤英浩
　基盤研究（B）歯槽骨破壊におけるRANKと
Toll－1ike　receptorシグナルの解明：宇田川信之，
小澤英浩，奥村茂樹，溝口利英，平岡行博，古澤
清文，野口俊英
　基盤研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解明と治療法の開発：高橋直之，小澤
英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
禎，中道裕子，溝ロ利英
　基盤研究（C）菌体成分が誘導する歯槽骨破壊
の発症機構の解明：楊淑華，上松隆司，古澤
清文，高橋直之，宇田川信之，小澤英浩
　基盤研究（C）高回転型骨代謝疾患モデルであ
るOPG欠損マウスを用いた歯の形成に関する研
究：中村浩志，宮沢裕夫，奥村茂樹，宇田川信之，
小澤英浩，高橋直之
　若手研究（B）破骨細胞の骨吸収を制御する
SNARE蛋白質の役割の解明：溝ロ利英
　萌芽研究　破骨細胞分化阻止因子（ODIF）の
クローニングと生理的役割の解析：高橋直之，
中道裕子，宇田川信之，溝ロ利英，小澤英浩
　萌芽研究　破骨細胞によるビスフォスホネート
の特異的取り込み機構の解析：宮沢裕夫，中村
美どり，奥村茂樹，溝ロ利英，中道裕子，宇田川
信之
その他の補助金による研究
　（財）日本宇宙フォーラム　第7回宇宙環境利用
に関する地上研究
　重力の骨代謝共役における生理的役割の解明：
宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，中村
美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志
松本歯科大学特別研究費補助金による研究
　破骨細胞分化誘導因子（RANKL）下流におけ
る細胞周期停止メカニズムの解明：溝口利英
　OPGによる可溶性RANKL産出の制御と骨吸
収の関連：中道裕子
　特定領域研究　破骨細胞を調節するシグナル伝
達系と骨・歯周疾患における骨破壊機序の解明：
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著 書 論文発表
　Hiraoka　BY（分担執筆）（2004）Handbook　of
Proteolytic　Enzymes，2”d　ed．　Membrane　Pro－X
carboxypeptidase．1032－4，　Ed．　by　Barrett　AJ，
Rawling　ND　and　Woessner　AF，　Elsevier－Aca－
demic　Press，　UK
論文発表
　Un　S，　Tabares　I．C，　Cortez　N，　Hiraoka　BY，
and　Yamakura　F（2004）Manganese（H）zero
－field　interaction　in　cambialistic　and　mallga－
nese　superoxide　dis皿utase　and　its　relationship
to　the　structure　of　the　metal　binding　site．　J
Amer　Chem　Soc　126：2720－6．
　Hirose　J，　Kamigakiuchi　H，　Iwamoto　H，　Fujii
H，Nkai　M，　Takenaka　M，　Kataoka　R，　Sugahara
M，Yamamoto　S　and　Fukasawa　K．M（2004）The
metal－binding　motif　of　dipeptidyl　peptidase皿
directly　influences　the　enzyme　activity　in　the
copper　de亘vative　of　dipeptidyl　peptidase皿．
Arch　Biochem　Biophys　431：1－8．
日本学術振興会科学研究費による研究
　平岡行博，山下照仁，奥村茂樹：P．gingivαlis
SODに見出した金属選択に関わるアミノ酸残基
の普遍性（基盤研究C）
　深澤加與子，佐原紀行，奥村茂樹，溝口利英，
小澤英浩，宇田川信之：ウマ歯冠セメント質を用
いたセメント質特異的タンパク質の同定（基盤研
究C）
　Kawakami　T，　Mizoguchi　T，　Matsuura　S，
Shimizu　T　and　Kurihara　S　（2004）Histopa－
thological　safe七y　evaluation　of　polyethylene　gly－
col　applied　subcutaneously　in　mice．　J　Int　Med
Res　32：66－9．
　Shimizu　T，　Kawakami　T，　Ochiai　T，　Ku亘hara
Sand且asegawa　H　（2004）Histopathological
evaluation　of　subcutaneously　tissue　reaction　in
mice七〇calcium　hydroxide　paste　developed　fbr
root　canal　fillings．　J　Int　Med　Res　32：416－21．
　Kawakami　T，　Siar　CH，　Ng　KH，　Shimizu　T，
OkafUji　N，　Ku冠hara　S，　Hasegawa　H，　Tsujigiwa
H，Nagatsuka　H　and　Nagai　N（2004）Expres－
sion　of　notch　in　a　case　of　osteosarcoma　of　the
maxilla．　Eur　J　Med　Res　9：533－5．
　Tanaka　M，　Sahara　N，　Katayama　T，　Yama－
guchi　K，　Hosoya　A，　Ninomiya　T　and　Ozawa　H
（2004）Prostaglandin　E　EP　4　receptor　agonist
induces　the　bone　fbrmation　by　an　alteration　of・
the　osteoblasts　and　osteoclast．　Dynamoic　Sta七e
JToxicol　Pathol　17：253－60．
　Sahara　N　and　Ozawa　H（2004）Cementum－
like　tissue　deposition　on　the　resorbed　enameI
surface　of　human　deciduous　teeth　prior　to　shed－
ding．　Anat　Rec　Part　A　279：779－91．
　玉村　亮，長塚　仁，］Lee　Y－J，　Xiao　J，内藤
一郎，佐藤義一，川上敏行，永井教之（2004）口
腔扁平上皮癌の癌化過程に於けるIV型コラーゲン
Ct　1～6鎖とMMPの局在に関する研究．　J　Hard
Tissue　Biol　13：117－23．
　玉村　亮，長塚　仁，Lee　Y－J，　Xiao　J，内藤
一郎，佐藤義一，川上敏行，永井教之（2004）口
腔扁平上皮癌の組織型におけるIV型コラーゲンα
1～6鎖とMMPの局在に関する研究．　J　Hard
Tissue　Biol　13：125－30．
　渡邊敏之，二宮　禎，細矢明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝口利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
松本歯学　31（1）2005
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
そ　の　他
　佐原紀行（2004）乳歯交換（比較解剖学も含め
て）．Clinical　Calcium　14（2）：88－91．
　佐原紀行，小澤英浩（2004）エナメル質の吸収
と修復．The　Bone　18：3－7．
学会発表
　日本ロ腔科学会総会（第58回）2004年5月
　マウス皮下組織に移植したポリ乳酸グリコール
膜の吸収過程における病理組織学的検討：山田
真英，沈　登智（日口科誌54：136，2005）
　日本病理学会総会（第93回）2004年6月
　Osteosarcomaの腫瘍細胞におけるNotchの発
現：木村晃大，川上敏行，長谷川博雅，神田浩明
（日病会誌93：379，2004）
　日本口腔病理学会総会（第15回）2004年8月
　悪性転化をきたした歯根嚢胞の1例：落合
隆永，沈　登智，堀尾哲郎，木村晃大，川上敏行，
長谷川博雅（プログラム・抄録集43，2004）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep．2004
　Expression　of　notch　in　a　case　of　osteosarcoma
of　the　maxilla：Kawakami　T，　Siar　CH，　Ng　KH，
Shimizu　T，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Tsujigiwa　H，
Nagatsuka　H　and　Nagai　N（Progoram　P　54）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep．2004
　Vascular　channels　of　p亘mary　oral　malig－
nanat　melanomas：Nagai　N，　Lee　Y－J，　Tsuji－
giwa　H，　Gunduz　M，　Kawakami　T，　Tamamura　R，
ShinnoY　and　Nagatsuka　H（Progoram　P　65）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pa七hology　and
Medicine　（12th），］yladrid，　Spain，　Sep．2004
　Expression　of　morphogenesis　regulation　fac－
tors　in　mandibular　condylar　cartilage　of　young
mice：Shimizu　T，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Tsu－
jigiwa　H，　Nagatsuka　H，　Nagai　N　and
Kawakami　T（Progoram　P　67）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
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　歯髄の硬組織形成機構に関する微細構造学的研
究一ラット切歯歯髄皮下移植実験モデルを用いた
検討一．細矢明宏，中村浩彰，星　和人，佐原
紀行，二宮　禎，吉羽邦彦，吉羽永子，小澤英浩
（JOral　Biosci　46：377，2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　Osteosarcomaにおける腫瘍細胞の分化と
Notchの発現：川上敏行，清水貴子，栗原三郎，
木村晃大，長谷川博雅（JOral　Biosci　46：459，
2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　マウス下顎頭軟骨におけるNotch　1とMa七h　1
の発現：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上敏
行（JOra1　Biosci　46：466，2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　水酸化カルシウム系糊剤根管充填材ビタペック
スHPに対するマウス皮下組織の反応：落合
隆永，清水貴子，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行
（JOral　Biosci　46：490，2004）
　Asian　Congress　on　Oral　and　Maxillofacial
Surgery（6th）and　Annual　Meeting　of　Japanese
Socie七y　of　Oral　and　Maxillofacial　Surgeons
（49th），Chiba，　October，2004
　Histopa七hological　study　of　poly（lactic　acid－
co－glycolic　acid）membrane　implanted　in
mu亘ne　subcu七aneus　tissue：Yamada　M　and
Hasegawa　H（Program　142，2004，日口外誌
50：845，　2004）
　硬組織再生生物学会総会（第13回）2004年10月
　幼若マウス下顎頭軟骨における形態形成調節因
子の発現：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上
敏行（プログラム・抄録集24，2004）
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2004年11月
　マウス下顎頭軟骨における形態形成調節因子の
局在：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上敏行
（プログラム・抄録集159，2004）
Award受賞
　MODUS　Award：Yamada　M：Histopa－
thological　s七udy　of　poly　（lactic　acid－co－glycolic
acid）membrane　implanted　in　murine　subcu－
taneus　tissue．　Asian　Congress　on　Oral　alld
MaXillofacia1　Surgery（6th）and　Annual　Meeting
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of　Japanese　Society　of　Oral　and　Maxillofacial
Surgeons（49th），Chiba，　October，2004
著 書
　平野茂博，金成正和，奥山健二，伊藤充雄，他
（2004）新素材シリーズ　キチン・キトサンの開
発と応用，シーエムシー出版，東京．
論文発表
　Kawakami　T，　，　Matsuura　S，
Shimizu　T，　Kurahara　S，　Ito　M　and　Kawai　T
（2004）　Histopathological　safety　evaluation　of
polyethylene　glycol　applied　subcutaneously　in
mice．　The　Journal　of　International　Medical　Re－
search　32：66－9．
　Na　asawa　S，　Yoshida　T，　Terashima　N，　Mizo－
gg［pth［1T，　YL｛｝gasaki1guH，　Kamij　o　K，　Ito　M，　Platt　JA
and　Oshida　Y（2004）High　temperature　charac－
teristics　and　solidification　microstructures　of
dental　metallic　materials．　Part　H：ADAS　Type
3　Gold　Alloy．Dental　Mate亘als　Journal　23
（2）：81－8．
　Na　asawa　S，　Yoshida　T，　，
Terashima　N，　Kamijo　K，　Ito　M　and　Oshida　Y
（2004）Effects　of　repeated　baking　on　the　me－
chanical　and　physical　properties　of　metal－ce－
ramic　systems．　Dental　Mate亘als　Journa123
（2）　：136－45．
　Takamata　T，　Otogoto　J，　Kurasawa　I，　DNL｛｝g｛｝：
sawa　S　and　Parker　S　（2004）Laboratory　evalu－
ation　of　10　pemmanent　soft　lining　ma七erials　and
some　clinical　observations．松本歯学30（2）：
143－53．
　田中　悟，高橋恭彦，田島伸也，白鳥徳彦，伊藤
充雄（2004）インプラント材としてのチタンの熱
処理と物性の関係．日口腔インプラント誌17
（2）　：202－8．
　酒匂充夫，海田健彦，黒岩昭弘，高井智之，
宇田　剛，峯村崇史，吉田茂生，五十嵐順正，伊藤
充雄，日比野靖，八川昌人，緒方　彰（2004）各
種補強材によるレジン床義歯の補強効果につい
て．補綴誌48（4）：592－601．
　渡邉敏之，二宮　禎，細谷明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝ロ利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
学会発表
　82th　General　Session　of㎜R，　Honolulu，　HI，
USA，　March，2004
　Laser　Welding　of　Cobalt－Chrome　Alloy　and
Gold　Alloy：Yoshida　T，　Mizoguchi　T，　NLNagas｛rwe
S，Ito　M　and　Oshida　Y（J　Dent　Res．2004（Spe－
cial　issue　A．　CD－ROM））
　82th　General　Session　of　IADR，　Honolulu，　HI，
USA，　March，2004
　Laser　Welding　of　Cobalt－Chrome　Alloy　and
Gold　Alloy：Yoshida　T，　Mizoguchi　T，　Na　asawa
S，1七〇Mand　Oshida　Y（J　Dent　Res．2004（Spe－
cial　issue　A．　CD－ROM））
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　金銀パラジウム合金への表面処理による合着力
の向上：寺島伸佳，吉田貴光，洞沢功子，横山
宏太，新納　亨，津村智信，永沢　栄，伊藤充雄
（歯材器23：100，2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタンの熱処理温度と機械的性質の関係：白鳥
徳彦，吉田貴光，寺島伸佳，永沢　栄，鬼沢　徹，
森　厚二，小野撞仁，黒岩昭弘，伊藤充雄（歯材
器23：105，　2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　レーザー溶接による歯科用合金の接合について
（第2報Co－Cr合金と金合金タイプ4の接合）：
吉田貴光，永沢　栄，寺島伸佳，中島三晴，山倉
和典，溝口利英，矢ケ崎　裕，伊藤充雄（歯材器
23：108，　2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタン製修復物の適合に関する研究一その3－
MODインレーの適合性について：安西正明，
黒岩昭弘，宇田　剛，峯村崇史，山本昭夫，笠原
松本歯学　31（1）2005
悦男，五十嵐順正，伊藤充雄（歯材器23：112，
2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　H20、処理したTiの表面形状変化及び細胞増殖
変化：溝口利英，吉田貴光，永沢　栄，寺島伸佳，
矢ケ崎　裕，伊藤充雄（歯材器23：146，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　レジンコーティング処理した金銀パラジウム合
金のi接着強さ：寺島伸佳，吉田貴光，洞沢功子，
鬼沢　徹，白鳥徳彦，新納　亨，田村　郁，永沢
栄，伊藤充雄
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　骨粗霧症に対するDolomiteの影響：溝i口
利英，永沢栄，吉田貴光，矢ケ崎　裕，伊藤
充雄（歯産学18：55，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一院内感染予防への応用一：小町谷美帆，
山ロ　昭，平井　要，山下秀一郎，伊藤充雄（歯
産学18：58，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　弱酸性水の歯科的応用一石膏錬和に用いた際の
理工学的特性について一：小池秀行，沼尾尚也，
秋山志穂，山下秀一郎，寺島伸佳，伊藤充雄（歯
産学18：59，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　サーマル試験装置の開発：田中正則，吉江
幸三，吉江智浩，吉田貴光，寺島伸佳，永沢　栄，
伊藤充雄（歯産学18：64，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　Cpチタンに対する硬質レジンの接着につい
て：海田健彦，黒岩昭弘，宇田　剛，伊藤充雄，
矢ケ崎　裕（歯産学18：66，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　チタン製インレーの適合に関する研究一鋳型の
影響について一：安西正明，笠原悦男，黒岩昭弘，
宇田　剛，伊藤充雄（歯産学18：67，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　超音波ワックスペンの開発：寺島伸佳，吉田
貴光，洞沢功子，永沢　栄，伊藤充雄（歯産学
18：70，　2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　Nd：YAGレーザー溶接機2種による接合状態
の比較：吉田貴光（歯産学18：76，2004）
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　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　歯科用金属材料の高温物性と凝固組織に関する
研究（第5報）一溶解時並びに凝固時成分元素分
布一：永沢　栄，吉田貴光，寺島伸佳，溝口利英，
新納　亨，早野圭吾，伊藤充雄（歯材器23：422，
2004）
　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　ガラスセラミック溶出液に対する細胞増殖変
化：溝口利英，永沢　栄，吉田貴光，新納　亨，
早野圭吾，白鳥徳彦，矢ケ崎浩，JOIla七han
Knowles，伊藤充雄（歯材器23：456，2004）
　日本口腔インプラント学会（第34回）2004年9
月
　加熱処理した骨補填材としての球状ハイドロキ
シアパタイトとpHの関係：山道在明，遠藤
省吾，遠藤富夫，溝口利英，伊藤充雄（日本口腔
インプラント学会誌　抄録集：164，2004）
　日本口腔インプラント学会（第34回）2004年9
月
　インプラント材としてのチタンの加熱処理温度
と材質変化について：白鳥徳彦，吉田貴光，寺島
伸佳，永沢　栄，鬼沢　徹，中島三晴，山倉和典，
伊藤充雄（日本口腔インプラント学会誌　抄録
集：185，2004）
　平成16年度日本補綴歯科学会東海支部総会
2004年11月
　シリコーン印象材に対する歯科用接着材の接着
効果について：松井智裕，石川博宣，山下
秀一郎，石塚正英，寺島伸佳，伊藤充雄（補綴誌
抄録集：11，2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
　マシーナブルセラミックスに対するレジンセメ
ントの接着性について：継　祐介，風間龍之輔，
笠原悦男，吉田貴光，永沢　栄，伊藤充雄，庭野
和明（日歯保誌47：159，2004）
日本学術振興会科学研究費による研究
　伊藤充雄：キチン・キトサンの網目構造を有す
る骨補填材の材質および生体反応について（基盤
研究B）
　吉田貴光：白金加金とコバルトクロム合金の異
種金属間におけるレーザー溶接方法の確立（若手
研究B）
100 2004年業績目録
　溝口利英：破骨細胞の骨吸収を制御する
SNARE蛋白質の役割の解明（若手研究B）
論文発表
　Uematsu　S，　Uematsu　T，　Furusawa　K，
⊇，egU｛pth　1T　and　Kurihara　S　（2004）　Orthodontic
treatmellt　of　an　impacted　dilacerated　maxillary
central　incisor　combined　with　surgical　expor－
sure　and　apicoectomy．　Angle　Orthod　74：132－
6．
　赤羽佳子，川原一郎，出口敏雄（2004）歯科矯
正治療により口唇部の前突感が良好に改善した上
下顎前突の二症例．松本歯学30：36－46．
　Nakamura　K，　Nagata　N，　Iida　Y，　Iida　K，，K！1｛｝gg：
＞1｛aUug！1｛ma　T　and　lshii　N（2003）Difference　in七reat－
ment　ou七come　of　bri七ish　and　j　apanese　surgical
class皿patients　Associated　with　Mandibular
Setback．松本歯学29：288－93．
　影山　徹，飯田吉郎，三澤康子，森山敬太，佐原
紀行，栗原三郎，出口敏雄，矢ケ崎　裕，小澤英浩
（2003）矯正用固定源に用いたインプラント周囲
骨組織と歯の移動効果．松本歯学29：272－87．
特別講演
　University　of　Southern　California，　Depart－
ment　of　Orthodontics，　January，2004
　Non－Surgery／Class皿trea七ment（招待講演）：
　同済大学，上海，中国，March，2004
　Ethnic　difference　of　skeletal　morphology　and
treatment　objectives　in　Angle　Class茄cation
ma1・cclusi・n（招待講演）：1D］ggg｛ptu！1h　T
　Jarabak　Award受賞特別講演，インディアナ
大学矯正学講座，September，2004
　My　orthodontic　Career：American　Board　of
Orthodontics　Certification　and　Membership　in
the　Edward　H　Angle　Society：⊇ggg｛pth！1T
　Universi七y　of　Indiana，　Department　of　Ortho一
dontics，　Mini　residency，　Sep七ember，2004．
　Treatment　of　Class皿malocclusions（招待講i
演）：Ptgggg1ll－！1h　T
学会発表
　The　Midwes七Component　of　the　Edward　H．
Angle　Society　of　Orthodontists，　January，2004
　Craniofacial　differences　in　Japanese　and
Caucasians：⊇／9ggPth［1T．
　82nd　General　Session　of　the　IADR）March，
2004
　Dentocraniofacial　structures　wi七h　different
facial七ypes　in　adolescent　Class　H　malocclusion：
1K1｛｝ggygg｝g！！IT，　Dominguez－Rodriguez　GC，　Vigo一
亘to　JW　and⊇≡．（Abstract　p　147）
　新潟歯学会総会2004年4月
　A　morphological　study　on　the　relationship　be－
tween　arch　dimension　and　craniofacial　struc－
tures　with　different　facial　types　in　adolescent
Class　H，division　l　malocclusion：！K1agg＞igiU｛uT，
Dominguez－Rodrfguez　GC，　Vigorito　JW，　Noda
Tand⊇甦エ（新潟歯学34（1）：74，2003）
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2004年11月
　チタン製ミニインプラントを下顎歯列の遠心移
動に応用した下顎前突再治療例：田中　匡，岡本
篤剛，嘉ノ海龍三，出ロ敏雄（抄録集p289）
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　長顔型および非長顔型を伴う反対咬合症例の長
期治療効果の長期観察一オトガイ帽装置を用いて
一：飯田吉郎，出ロ敏雄（講演要旨集p4）
そ　の　他
　甲北信越矯正歯科学会大会（第19回）2004年5
月
　シンポジュウムモデレーター，矯正患者との良
好な関係を持つ努力；Win－Winの関係を保つた
めに：出ロ敏雄
　徳島大学歯学部歯科矯正学講座同門会2004年5
月
　整形力と矯正治療一世界での考え方一：出口
敏雄
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著 書
　Iwa七a　K，　Masuda　Y　and　Ren　K（分担執筆）
（2004）Trigeminal　neuronal　recording　in　ani－
mal　models　of　persistent　orofacial　pain．　In　Pain
Research：Methods　and　Protocols．，　Human
Press，　NewYork，　p．123－37．
　加藤隆史（分担執筆）（2004）睡眠の生理．睡
眠医歯学の臨床：睡眠時無呼吸症候群とロ腔内装
置，塩見利明，菊池哲編．ヒョーロン，p34－8．
　加藤隆史，和嶋浩一（分担執筆）（2004）睡眠
関連ブラキシズムと慢性疾痛疾患．睡眠医歯学の
臨床：睡眠時無呼吸症候群と口腔内装置，塩見利
明，菊池哲編．ヒョーロン，p24－32．
総 説
　森本俊文（2004）咬合高径の生理的意義．松本
歯学30（2）：117－28．
　Kato　T．　Sleep　bruxism　and　its　relation　to　ob－
structive　sleep　apnea－hypopnea　syndrome．
（2004）Sleep　Biol　Rhythm　2：1－15．
論文発表
　Masuda　Y，］［Gm　S．　K，　Kato　T，　Iida　S，　Yoshida
A，Tachibana　Y　and　Morimoto　T（2004）Differ－
en七corticos七ria七al　pr（）jections　from　two　parts　of
七he　cortical　mas七ica七〇ry　area　in　the　rabbit．旦型
Brain　Res，　October，　E－pub．
　Lavigne　GJ，　Brousseau　M，　Kato　T，　Mayer　P，
Manzini　C，　Guitard　F　and・Montplaisir　JY
（2004）Experimen七al　pain　percep七ion　remains
equally　active　over　all　sleep　s七ages．　Pain　110：
646－55．
　Kato　T，　Mon七plaisir　JY　and　Lavigne　GJ
（2004）Experimentally　induced　arousal　during
sleep：across－modali七y　matching　paradigm．　J
SIeep　Res　13：229－38．
　Shibukawa　Y，　Shintani　M，　Kumai　T，　Suzuki
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Tand　Nakamura　Y（2004）Cortical　neuromag－
netic　fields　preceding　voluntary　jaw　move－
ments．　J　Dentl　Res　83：572－7．
　Suzuki　T，　Shibukawa　Y，　Kumai　T　and
Shinntani　M（2004）Face　area　represen七ation
of　p亘mary　somatosensory　co銑ex　in　humans
identified　by　whole　一　head　magnetoencephalo－
graphy．　Jpn　J　Physiol　54：161－9．
　森本俊文（2004）『生きる力』を育む歯・口の
健康つくりの実践をめざして　子供の歯ぎしり．
日本学校歯科医会会誌91：24－7．
そ　の他
　Shibukawa　Y，　Ishikawa　T，　Zhang　ZK，　Jiang
T，Shintani　M，　Shimono　M，　Kumai　T，　Kato　Y，
Suzuki　T，　Ka七〇Mand　Nakamura　Y（2004）Re－
lationship　between　cortical　motor　functions　and
orofacial　disease：the　mirror　neuron　system
and　temporomandibular　disorders．　In：Naka－
gawa　M，　Hirata　K，　Koga　Y，　Nagata　K，　eds．
Frontiers　in　Human　Brain　Topography，　Am－
sterdam，　The　Netherlands：Elsevier，117－20．
　加藤隆史（2004）睡眠関連ブラキシズムの基
礎：生理学的検証．補綴臨床37：162－73．
　加藤隆史（2004）ブラキシズムを正しく理解す
る．1．臨床家と研究者へのヒント．日歯評論
64：147－54．
　加藤隆史（2004）ブラキシズムを正しく理解す
る．2．臨床家と研究者への提言．日歯評論
64：147－56．
　加藤隆史（2004）睡眠関連ブラキシズムと末梢
感覚入力の影響．ザ・クインテッセンス23：212
－36．
　加藤隆史（2004）歯科疾患における睡眠障害．
Progress　in　Medicine　24：1013－8．
　加藤隆史（2004）口腔の健康と睡眠関連疾患．
“特集：高齢者の睡眠一よりよい眠りを求めて”．
総合ケア14：39－41．
　加藤隆史，山下秀一郎（2004）「睡眠関連疾患
診療のノウハウ」，各診療科の立場から一歯科
医，診断と治療92：1185－8．
　加藤隆史（2004）【生活習慣病と睡眠障害】各
臨床科でみられる睡眠障害　歯科疾患における睡
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眠障害．Progress　in　Medicine　24：1013－8．
　加藤隆史（2004）ブラキシズム　オーラルジス
キネジァ　睡眠時無呼吸　睡眠関連　ブラキシズ
ムの基礎　生理学的検証．補綴臨床37：162－73．
　加藤隆史（2004）Q＆A：睡眠時ブラキシズム
の原因とスプリントの効果．デンタルダイヤモン
ド29：102－3．
　加藤隆史（2004）余韻・読後感・著者への手
紙：4月号特集「経験則とエビデンス」を読ん
で．日本歯科評論64：53．
　加藤隆史（2004）研究者・新進気鋭（Re－
searcher　in　this　month）．新聞クイント101号
学会発表
　82nd　General　Session＆Exhibition　of　IADR，
Hawai，　USA，　March，2004．
　Quantitative　analysis　of　muscle　tone　between
wakef㎞lness　and　sleep：Okura　K，　Kato　T，　Rom－
pre　PH，　Montplaisir　JY　and　Lavigne　GJ．（J
Dent　Res　2461）
　TMD／OFPセミナー　平成16年6月（東京）
　歯科医療における睡眠：加藤隆史
　TMD／OFPセミナー　平成16年6月（東京）
　睡眠と眠気：加藤隆史
　日本生理学会大会（第81回　札幌）2004年6月
　表面筋電図の低周波成分から推定した咬筋シナ
プス部位：熊井敏文
　日本睡眠学会定期学術集会（第29回）平成16年
7月（東京）
　感覚刺激によって誘発された覚醒応答と前脛骨
筋活動：加藤隆史，Lavigne　GJ，　Montplaisir
JY．（抄録集，　p　209，2C－1）
　歯科基礎医学会（第46回）平成16年9月（広島）
　モルモットにおける咀噌運動中の顎運動パター
ンの解析：金山隼人，加藤隆史，山村健介，山田
好秋，中山美幸，栗原三郎，増田裕次，森本俊文
（JOral　Biosci　46：446）
　歯科基礎医学会（第46回）平成16年9月（広島）
　非摂食時の嚥下活動の同定とその発生様式：
秋山志穂，加藤隆史，増田裕次，森本俊文（JOral
Biosci　46：409）
　Neuro　2004第47回日本神経化学会大会・第27
回日本神経科学大会合同大会　平成16年9月（大
阪）
　顎顔面領域における炎症関連遺伝子の同定
cDNAマイクロアレイによる解析（Analysis　of
gene　expression　in　rat　Trigemina1　ganglion　neu－
rons　following　maxillofacia1　inflammation　using
cDNA　microarray）：松橋　瞳，国分暁子，姫野
勝仁，田中丈也，増田裕次，岩田幸一，金銅英二
神経化学43（2～3）：454．
　日本顎頭蓋機能学会学術大会（第18回）平成16
年9月（大阪）（招待講演）
　睡眠関連ブラキシズムの基礎：加藤隆史（プロ
グラム・抄録集，p26－7）
　松本歯科大学学会（第59回）平成16年11月
　導電性高分子を利用したペースト不要の生体信
号記録電極とその性能：熊井敏文
　松本歯科大学学会（第59回）平成16年11月（塩
尻）
　開口量と咀噌筋活動との関係：山下健一，加藤
隆史，山下秀一郎，古澤清文，増田裕次，森本俊文
　松本歯科大学学会（第59回）平成16年11月　（塩
尻）
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
　日本ストレス学会学術総会（第20回）平成16年
11月（横浜）
　非機能的咀囎筋活動の同定法と発生様式：a
pilot　study：加藤隆史，秋山志穂，増田裕次，
山下秀一郎，森本俊文（ストレス科学19，No．2
：55，　（6）－2）
　日本臨床神経生理学会学術大会（第34回）平成
16年11月（東京）
　感覚刺激誘発性覚醒応答における筋活動と心拍
数の変化：加藤隆史（日本臨床神経生理学32
（5）：554，B－60）
　日本歯科補綴学会東海支部会・生涯研修セミ
ナー　平成16年11月（松本）（招待講演）
　顎ロ腔領域に生まれる力の生理学：加藤隆史
　Symposium“Sleep　and　brain　development”，
organized　by　Segawa　M　and　Kohyama　H．平成
16年11月（東京）（招待講演）
　Sleep　bruxism：curren七knowledge　and　future
pediatric　research　perspec七ives：加藤隆史
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日本学術振興会科学研究費による研究
　分担研究者，森本俊文，（研究代表者：大山
喬史）：基盤研究（A1）一般「床義歯の設計様式
が口腔感覚に及ぼす影響について」
　増田裕次，小林真之，森谷正之，森本俊文：リ
ズミカルな顎運動を抑制する脳幹領域の機能的役
割の解明（基盤研究C）
　加藤隆史，森本俊文，山下秀一郎，増田裕次：
習慣性かみしめの病態生理の解明と臨床的評価法
の開発（基盤研究B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　増田裕次：咀囎運動の調節メカニズム　ー異常
咬合による影響一
　加藤隆史：ブラキシズムの生理学的研究
論文発表
　金銅英二（2004）最新の痛み分子基盤一Capsa－
icin受容体を中心に一．松本歯学30：219－27．
学会発表
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Masuda　Y，　Iwa七a　K　and　Kondo　E．
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田祐次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
日本学術振興会科学研究費による研究
　金銅英二，松橋　瞳，岩田幸一．基盤（B）顎
顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同定一
DNAアレイを用いて一
　松橋　瞳．松本歯科大学2003年度後期特別研究
補助金（2004年2月～2005年1月）
著 書
　宮沢裕夫他（分担執筆）（2004）小児の口腔
科学．初版，学建書院，東京．
　加藤一誠他（分担執筆）（2004）ブックレッ
ト新潟大学25．新潟日報事業社，新潟，P18－21．
　加藤一誠（2004）義歯の修理1－8　チェアー
サイドの口腔内快速リペア法ガイドブック，Den－
tal　Diamond社，東京，　P　6－21．
　ロ腔顔面痛懇談会第（5回）2004年6月
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定一DNAアレイによる解析一：松橋瞳，國分
暁子，姫野勝仁，田中丈也，岩田幸一，金銅英二
　日本疾痛学会（第26回）2004年7月
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定一cDNAマイクロアレイによる解析一：金銅
英二，松橋　瞳，國分暁子，姫野勝仁，田中丈也，
岩田幸一
　日本神経化学（第47回）・日本神経科学（第27
回）大会合同大会Neuro　2004　2004年9月
　Analysis　of　gene　expression　in　ra七七rigeminal
ganglion　neurons　fbllowing　maxillofacial　in－
flammation　using　cDNA　microarray：Matsu－
hashi　H，　Kokubu　A，　HimenoK，　Tanaka　T，
論文発表
　Zhao　M，　Uchida　K，　Arai　Y，　Shi（）jima　M　and
』L旦（2004）ApPlica七ion　of　the　limited
cone　beam　CT　in　the　conservative　den七istry．
China　J　Med　Imaging　Technol．　Vol　20：863－6．
　宮沢裕夫（2004）生きる力を育む歯・口の健康
つくり．日本学校歯科医会誌91：62－8．
　趙　満琳，内田啓一，音琴淳一，新井嘉則，
塩島　勝，宮沢裕夫（2004）歯科用小照射野エッ
クス線CT（3DX）画像診断：3DXを使用した根
管長測定の1例．松本歯学30：54－5．
　大須賀直人，松田厚子，趙　満琳，新井嘉則，
紀田晃生，岩崎　浩，宮沢裕夫（2004）歯科用小
照射野エックス線CT画像による未萌出の観察．
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小児歯誌42：535－40．
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫
（2004）2004年OSCEトライアルにおける内外評
価者間の評価比較，日歯教誌20：203－9．
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋直之，
宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マウスを
用いた骨のカップリング機構の解析．THE
BONE　18：3－7．
　中村美どり，宇田川信之，宮沢裕夫（2004）骨
吸収と骨形成の共役機構i．腎と骨代謝17：107－
15．
　中村美どり，松浦幸子，宮沢裕夫，宇田川信之
（2004）破骨細胞の神秘．松本歯学30：9－19．
講 演
　第68回全国学校歯科保健研究会　2004年2月
　宮沢裕夫：家庭・地域でつくる歯・ロの健康
　平成15年度岡谷市学校保健会研修会特別講演
2004年2月
　岩崎　浩：小児の口腔疾患を考える一むし歯予
防と歯の外傷時の対応について一
　第4回長野市歯科医師会臨床座談会　2004年2
月
　岩崎　浩：最前線の小児歯科治療一お母さんの
信頼を獲得するために一
　新潟大学医歯学総合病院腫瘍外来セミナー
2004年4月
　加藤一誠：顎補綴治療における印象採得
　新潟大学歯学部第25期生同窓会講演会　2004年
7月
　加藤一誠：有床義歯治療におけるMI
　松本保健所管内保健師研修会　2004年9月
　柳沢　茂：介護予防と保健師活動一生涯にわた
る　う歯・歯周病対策一
学会発表
　First　Asian　Pacific　Congress　of　Bone
Morphometry　2004年6月
　The　coupling　mechallism　of　bone　resorption
and　formation：Nakamura　M，　Udagawa　N，　Mi－
1！1｛｝Zl｛！｝y｛uHL，　Ozawa　H　and　Takahashi　N（日本形
態誌14：103，2004）
　The　4th　Conference　of　Pediatric　Dentistry
Association　of　Asia，　Bangkok，　Tailand，　Septem－
ber，2004．
　Observation　of　impaction　teeth　by　Cone－
beam　X－ray　CT　imaging：Osuga　N，　Zhao，　ML，
Arai　Y，　Iwasaki　H　and』旦．
　The　4th　Conference　of　Pediat亘c　Dentistry
Association　of　Asia，　Bangkok，　Thailand，　Sep一
七ember，2004．
　Relationship　between　deciduous　too七h　ca亘es
and　Streptococcus　mutαns　and　Streptococcus　80－
brinus　by　real－time　PCR：Saito　T，　Teramo七〇S
and堕竺旦
　Biennial　Meeting　of　the　Intemational　Asso－
ciation　of　Oral　Pathologists（12th），September，
2004．
　Comparative　studies　of　lipopolysaccharides　of
Porphorromonαs　gingivαlis　and　Escherichiαcoli
in　the　apoptosis　induction：Hirai　K，　Yoshizawa，
H，Hasegawa　H，　Ueda　O，　Shibata　Y　and　Fuji－
mura　S（J　Oral　Pathol．　Med　33：514，2004）
　日本嫌気性菌感染症研究会（第34回）2004年3
月
　P．9ingivalis内毒素のマクロファージに対する
細胞増殖活性化とアポトーシス誘導能について：
平井　要，上田青海，柴田幸永，藤村節夫（日本
嫌気性菌研究34：75－80，2004）
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　Prevotellα　intermediαジペプチジルペプチ
ダーゼW遺伝子のクローニングと塩基配列解析：
柴田幸永，平井　要，上田青海，藤村節夫（日細
菌誌　59：85，　2004）
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　Porρhorromonαs　gingivαlisの外膜蛋白質Rag
変異株の作製：上田青海，柴田幸永，平井　要，
藤村節夫，吉村文信（日細菌誌59：95，2004）
　日本口腔外科学会（第58回）2004年4月
　歯科における切削バーの管理方法について一各
種洗浄，滅菌によるバーの劣化の比較一：戸川
紀子，加藤一誠，金谷　貢（第58回日ロ外誌抄録
集，p279，2004）
　新潟歯学会（第37回）2004年4月
　洗浄・滅菌処理による歯科用バーの表面劣化：
松本歯学　31（1）2005
戸川紀子，加藤一誠，金谷　貢，小林正義（新潟
歯学会プログラム・抄録集，14，2004）
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　歯科用小照射野X線画像における未萌出歯の
観察：大須賀直人，松田厚子，趙　満琳，新井
嘉則，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　高出力照射器の検討一第1報　歯髄への熱影響
一：中山　聡，正村正仁，押領司　謙，竹内瑞穂，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　乳歯翻蝕とS．mutαnsおよびS．　sobrinusとの
関連性について一改良型MSB培地を用いて一：
齋藤珠実，寺本幸代，小口久雄，大須賀直人，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　小児歯科領域における噴射切削装置の応用一噴
射粒子形態の違いによる切削効率一：中村浩志，
押領司　謙，宮沢裕夫
　日本医科器械学会大会（第79回）2004年5月
　再生器材の洗浄，滅菌方法について一歯科用切
削バーの劣化の比較一：戸川紀子，加藤一誠，
金谷　貢（東京国際フォーラム抄録集，p89，
2004）
　日本小児歯科学会大会（第42回）2004年5月
　大理石骨病マウス（op／op）における異所性骨
形成の促進：中村美どり，宇田川信之，中村浩志，
宮沢裕夫（小児歯誌42：226，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　オステオプロテゲリン欠損マウスにおける骨吸
収と骨形成の共役機構：中村美どり，宇田川
信之，宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之（日骨形態
誌　14：57，　2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
Porphyromonαs　gingivαlisの外膜蛋白質Rag
変異株の薬剤感受性：上田青海，齋藤珠実，柴田
幸永，平井　要，宮沢裕夫，吉村文信，藤村節夫
（松本歯学30，211，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　OSCEにおける口腔内診査課題の問題点につ
いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫
　松本歯大学学会総会（第58回）2004年7月
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　嫌気性レンサ球菌StreptOCOCCUS　anginOSUSの
ジペプチジルペプチダーゼ（DPP）IVについて：
藤村節夫，上田青海，平井　要，柴田幸永（歯基
礎誌46：176，　2004）
　日本歯科医学教育学会（第23回）2004年7月
　臨床実習教育支援のための患者管理システムの
開発：加藤一誠，興地隆史，樋浦健二，小林哲夫，
石崎裕子，魚島勝美，宮崎秀夫，山田好秋
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は正常な骨の形態形成に重要な役割を
果たしている一大理石骨病マウス（op／op）を用
いた解析一：中村美どり，堀内博志，茂木眞希雄，
斉藤直人，高岡邦夫，宮沢裕夫，高橋直之，宇田川
信之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P183）
　日本スポーツ歯科医学会学術大会（第15回）
2004年9月
　高校生サッカー部員に対するマウスガードに関
するアンケート調査：正村正仁，中島一憲，
小川　透，黒川勝英，島田　淳，武田友孝，宮沢
裕夫，石上恵一
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　歯科用小照射野エックス線CT画像における未
萌出歯の観察一上顎第二小臼歯の位置関係につい
て一：趙　満琳，大須賀直人，伊藤三智子，新井
嘉則，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　小児期の歯周疾患に関与する細菌について：齋
藤珠実，上田青海，寺本幸代，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　ロ腔内に初発を認めたHistiocytosisX（Let－
terer－Siwe病）の一症例：押領司　謙，中山
聡，長谷川博雅，宮沢裕夫
　日本外傷歯学会総会（第4回）2004年11月
　喫状欠損歯への耐衝撃性に関する検討：正村正
仁，中島一憲，小川　透，川村慎太郎，島田　淳，
岩崎　浩，武田友孝，宮沢裕夫，石上恵一
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学会発表
　加藤一誠他：X線TVを用いた短縮歯列弓患
者の咀囑・嚥下運動と舌運動に関する研究（基盤
C）
　中村浩志，宮沢裕夫，奥村茂樹，宇田川信之，
小澤英浩，高橋直之：高回転型骨代謝疾患モデル
であるOPG欠損マウスを用いた歯の形成に関す
る研究（基盤C）
　高橋直之，小澤英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村
美どり，二宮　禎，中道裕子，溝口利英：歯周疾
患における歯槽骨吸収シグナルの解明と治療法の
開発（基盤B）
　宮沢裕夫，中村美どり，奥村茂樹，溝口利英，
中道裕子，宇田川信之：萌芽研究　破骨細胞によ
るビスフォスホネートの特異的取り込み機構の解
析（萌芽）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　岩崎　浩：小児解剖体による混合歯列期の成長
発育に関する研究実施のための基礎調査
論文発表
　小笠原　正，岡田尚則，正田行穂，三井貴信，
穂坂一夫，笠原　浩（2004）60％リドカインテー
プ使用時の局所麻酔薬の注入速度と痛み．障歯
誌25：1－5．
　穂坂一夫，正田行穂，三井貴信，吉永　理，
小笠原　正，笠原　浩，猪口裕尚（2003）ダウン
症候群における歯冠長と比較した歯根長の検討．
障歯誌25：572－6．
　岡田尚則，小笠原　正，三井貴信，正田行穂，
大槻征久，小島広臣，高井経之，澁谷　徹，廣瀬
伊佐夫，笠原　浩（2004）発達障害者における笑
気吸入鎮静法の研究　第1報　指示による鼻呼吸
のレディネスについて．障歯誌25：542－7．
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　知的障害者の歯科治療におけるレディネスの検
討：穂坂一夫，正田行穂，岡田尚則，小笠原
正，笠原　浩
　日本老年歯科医学会総会学術大会（第15回）
2004年9月
　要介護高齢者における口腔乾燥症一常用薬の服
用期間の影響一：小笠原　正，岡田尚則，正田
行穂，三井貴信，穂坂一夫，笠原　浩，柿本保明
　日本歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　障害者のための痛くない浸潤麻酔方法：
小笠原　正，岡田尚則，正田行穂，穂坂一夫，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Lesch－Nyhan症候群における自傷行為への各
種対応法：小笠原　正，脇本仁奈，三井貴信，
正田行穂，岡田尚則，福澤雄司，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　歯科的健康管理下にある障害者のC、の推移状
況：穂坂一夫，三井貴信，脇本仁奈，松村康平，
吉永　理，平出吉範，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　不協力な障害者に対するプロポフォール・ケタ
ミンの併用による静脈内鎮静法の有用性につい
て：岡田尚則，隅田佐知，吉永　理，正田行穂，
塚田久美子，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　プロポフォール導入時の血管痛の有無一持続注
入器とTCIの比較一：正田行穂，河瀬聡一朗，
岡田尚則，三井貴信，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　イオントフォレーシスを応用した無痛的静脈法
の検討一リドカイン血中濃度からみた安全性一：
三井貴信，松村康平，岡田尚則，野原　智，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
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2004年11月
　18p一症候群の歯科治療経験：吉永　理，穂坂
一夫，正田行穂，越　郁磨，岡田尚則，小笠原
正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　不協力な発達障害者における静脈内鎮静法の至
適鎮静度の検討　バイトブロック挿入時の体動と
睡毛反射の比較：河瀬聡一朗，正田行穂，福井
瑞穂，榊原雅弘，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
造
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　貧血をともなった9pモノソミー症候群の全身
麻酔下集中歯科治療：隅田佐知，吉永　理，岡田
尚則，川島信也，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
造
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Werdnig－Hoffmann症患者の歯科治i療経験：
福井瑞穂，岡田尚則，正田行穂，伊沢正彦，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　障害者歯科治療におけるアロマテラピーの有用
性の検討　第一報　健康成人におけるリラクゼー
ション効果：松村康平，福井瑞穂，河瀬聡一朗，
隅田佐知，小笠原　正，穂坂一夫，笠原　浩
日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Luj　an－Fryns症候群の歯科治療経験：脇本
仁奈，穂坂一夫，三井貴信，大村泰一，正田行穂，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　2004年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム長野　第1報　歯科スタッフの役
割とシステム：笠原哲三，塩澤誠士郎，中村太平，
小林　尊，峯村伸児，小出幹也，名和弘幸，坪井
信二，荒木章純，福田　理，岡田尚則，正田行穂，
穂坂一夫，小笠原　正，高橋久雄，一志忠廣，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
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　2004年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム長野　第2報　国内外のアスリー
トにおける歯科疾患調査：中村太平，塩澤
誠士郎，笠原哲三，小林尊，峯村伸児，小出
幹也，名和弘幸，坪井信二，荒木章純，福田　理，
岡田尚則，正田行穂，穂坂一夫，小笠原　正，高橋
久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　障害者への効果的なブラッシング指導　第18報
　自閉症者におけるTEACCHプログラムの効果
の検証：小泉磨里，平林美鈴，北原智美，山村
清美，岡田尚則，正田行穂，松村康平，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第21回）2004年
11月
　著しく不協力な障害者に対するケタミン併用に
よる静脈内鎮静法の有用性：岡田尚則，佐藤
健，三井貴信，正田行穂，小笠原　正，笠原　浩
論文発表
　Amizuka　N，　Davidson　D，　Liu　H，　Valverde－
Franco　G，　Chai　S，　Maeda　T，　Ozawa　H，　Ham－
mond　V，　Omitz　DM，　Go1七hzman　D　and　Hender－
son　JE　（2004）Signalling　by　fibroblast　growth
factor　receptor　3　and　para七hyroid　hormone－re－
1ated　peptide　coordinate　car七ilage　and　bone　de－
velop皿en七．　BONE　34：13－25．
　Ikegame　M，　Ejiri　S　and　Ozawa　H（2004）Cal－
citonin－induced　change　in　serum　calcium　levels
and　its　relationship　to　osteoclas七morphology
and　number　of　calcitonin　receptors．　BONE
35：27－33．
　Asawa　Y，　Amizuka　N，　Hara　K，　Kobayashi　M，
Aita　M，　Li　M，　Kenmotsu　S，　Oda　K，　A］Ciyama　Y
and　Ozawa　H（2004）Histochemical　evaluation
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f（）r　the　biological　effect　of　menatetrenone　on
metaphyseal　trabeculae　of　ovariectomized　ra七s．
BONE　35：870－80．
　　Sahara　N　and　Ozawa　H（2004）Cementum－
like七issue　deposition　on　the　resorbed　enamel
surface　of　human　deciduous　teeth　prior　to　shed－
ding．　Anat　Rec　279：779－91．
　　Tanaka　M，　Sahara　N，　Katayama　T，　Yama－
guchi　K，　Hosoya　A，　Ninomiya　T　and　Ozawa　H
（2004）Prostaglandin　E　EP　4　receptor　agonist
induces　the　bone　forma七ion　by　an　alteration　of
the　osteoblast　and　osteoclast　dynamic　sta七e．　J
Toxicol　Pa七hol　17：253－60．
　　Kawasaki　N，　Hamamoto　Y，　Nakajima　T，1亘e
Kand　Ozawa　H（2004）Pe亘odontal　regenera－
tion　of　transplanted　ra七molars　after　cryopreser－
vation．　Arch　Oral　Biol．49：59－69．
　　Tazawa　K，　Hoshi　K，　Kawamoto　S，　Tanaka　M，
珂i亘Sand　Ozawa　H（2004）Osteocytic　osteoly－
sis　observed　in　rats　to　which　parathyroid　hor－
mone　was　continuously　administered．　J　Bone
Miner　Me七ab　22：524－29．
　　Iguchi　S，　Nishi　S，　Ikegame　M，　Hoshi　K，
Yoshizawa　T，　Kawashima　H，　Arakawa　M，
Ozawa　H　and　Gejyo　F（2004）Expression　of　Os－
teopontin　in　Cisplatin－lnduced　Tul）ular　Injury．
Nephron　Exp　Nephrol　97：e96－105．
　　中村浩彰，小澤英浩（2004）骨転移巣の微細構
造からわかったこと．Molecular　Medicine　41：
1346－51．
　　星　和人，小澤英浩（2004）細胞外基質成分に
よる石灰化の調節．CLINICAL　CALCIUM　14：
862－68．
　　渡邉敏之，二宮　禎，細矢明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝口利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30　：228－37．
そ　の　他
　　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋直之，
宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マウスを用
いた骨のカップリング機構の解析．The　BONE
18：3－7．
　　中村浩彰，小澤英浩（2004）骨組織における
Matrix　Metalloproteinase（MMP）－13局在．　The
BONE　18：407－10．
　佐原紀行，小澤英浩（2004）エナメル質の吸収
と修復．The　BONE　18：533－7。
学会発表
　　1st　Asian　Pacific　Congress　of　Bone　Morphome－
try，　June，2004
　　Three－dimensional　morphometric　analysis　of
ra七femur　with　pulsed　laser　irradiation：Ni－
nomiya　T，　Hosoya　A，　Nishisaka　T　and　Ozawa　H
（日骨形態誌14：107，2004）
　　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　　骨の形態科学：小澤英浩（日骨形態誌14：48，
2004）
　　Eighth　Intema七ional　Conference　on　Tooth
Morphogenesis　and　Differentiation，　July，2004
　　Temporo－spatial　gene　expression　and　protein
localization　of　matrix　metalloproteinases　and
their　inhibitors　during　mouse　molar　tooth　de－
velopment：Yoshiba　N，　Yoshiba　K，　Okiji　T，　Ho－
soya　A，　Ozawa　H，　Stoe七zel　C，　Perrin－Schmitt　F，
Cam　Y，　Ruch　JV　and　I．esot　H（PROGRAM＆
ABSTRACTS：128，2004）
　　12th　Intemational　Congress　of　His七〇chemis－
try　and　Cytochemistry，　July，2004
　　Expression　of　PSP　during　development　of　se－
cretory　cells　in　mouse　submandibular　gland：
Matsuura　S　and　Ozawa　H（」　Histochem　Cyto－
chem　52　Supp11：S48，2004）
　　16th　Interna七ional　Congress　of　the　Intema－
tional　Federa七ion　ofAssociations　of　Anatomists
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
August，2004
　　Application　of　high　pressure　rapid　freezing
and　freeze　substitution（HPRFIFS）to　the　elec－
tron　microscopic　immunocytochemistry（EM－
ISH）of　perinatal　mouse　submandibular　gland：
Matsuura　S，　Ozawa　H　and　Hand　AR（Anat　Sci
Int　79　Supp：412，　2004）
　　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞の細胞骨格とex七racellular　signaL
松本歯学　31（1）2005
regulated　kinase（ERK）について：中村浩彰，
平田あずみ，井上美穂，山本敏男，小澤英浩（プ
ログラム・抄録集189，2004）
　骨誘導因子（BMP）埋め込みによる破骨細胞
形成実験～オステオプロテグリン（OPG）欠損
マウスを用いた解析～：山本洋平，松浦幸子，
堀内博志，中村美どり，小澤英浩，野口俊英，高橋
直之，宇田川信之（プログラム・抄録集119，
2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　歯髄の硬組織形成機構に関する微細構造学的研
究一ラット切歯歯髄皮下移植実験モデルを用いた
検討一：細矢明宏，中村浩彰，星和人，佐原
紀行，二宮　禎，吉羽邦彦，吉羽永子，小澤英浩
（J　Oral　Biosciences　46：377，2004）
　BMP誘導性異所性骨形成における破骨細胞分
化の解析：山本洋平，松浦幸子，小林泰浩，中村
美どり，小澤英浩，野口俊英，宇田川信之，高橋
直之（JOral　Biosciences　46：384，2004）
　マウス切歯発生過程におけるTIMPsの発現：
吉羽永子，吉羽邦彦，興地隆史，細矢明宏，小澤
英浩　（JOral　Biosciences　46：451，2004）
　エナメル器の細胞における転写調節因子Sp
3，4局在について：中村浩彰，二宮　禎，細矢
明宏，八巻真理子，小澤英浩（JOral　Bioscien－
ces　46：452，　2004）
　レーザー光照射による大腿骨骨量変化の三次元
的解析：二宮　禎，細矢明宏，西坂剛，中村
浩彰，小澤英浩（JOral　Biosciences　46：462，
2004）
　The　26th　annual　meeting　of　American　Society
for　Bone　and　Mineral　Research，　Oct，2004
　BMP七ightly　regulates　in　vivo　osteoclast　fbr－
mation　in　OPG－deficient　mice：Yamamoto　Y，
Matsuura　S，　Horiuchi　H，　Nakamura　M，　Ozawa
旦，Noguchi　T，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S277，2004）
　日本癌学会シンポジウム「骨関連病変研究の進
歩」および第7回癌と骨病変研究会　2004年11月
　癌と骨組織との相互作用・微細構造学的知見：
小澤英浩（抄録集：25－26，2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
　ラット皮下移植歯髄の硬組織形成機構に関する
免疫組織科学的研究：細矢明宏，吉羽邦彦，吉羽
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永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保誌
47：27，　2004）
　マウス臼歯発生過程におけるMMP－2，－9，
MT　1－MMPおよびTIMP－1，－2，－3の発現：
吉羽永子，吉羽邦彦，興地隆史，細矢明宏，小澤
英浩（日歯保誌47：195，2004）
日本学術振興会科学研究費による研究
　小澤英浩：骨の形態形成と再生を調節する分子
機構の解析（基盤研究A）
　小澤英浩：再生骨および歯と受容者（recipi－
ent）組織間の特異的相互作用の解析（萌芽研究）
著 書
　宇田川信之，佐藤信明，野口俊英，高橋直之（分
担執筆）（2004）歯周病と全身の健康を考える
「LPSによる歯槽骨吸収の分子メカニズム」医歯
薬出版，東京．
論文発表
　Woo　J－T，　Nakagawa　H，　Notoya　M，　Yonezawa
T，p幽，　Lee　I－S，　Ohnishi　M，　Ohnishi　M，
Hagiwara　H　and　Nagai　K（2004）Quercetin　sup－
presses　bone　resorption　by　inhibi七ing　the　differ－
entiation　and　activation　of　osteoclasts．　Biol
Pharm　Bul127：504－9．
　Suda　K，堕，　Sato　N，　Takami　M，　Itoh
K，Woo　J－T，　Takahashi　N　and　Nagai　K（2004）
SupPression　of　os七eoprotege］dn　expression　by
prostaglandin　E2　is　crucially　involved　in　LPS－
induced　osteoclast　fbrmation．　J　Immunol　172：
2504－10．
　Sato　N，　Takahashi　N，　Suda　K，　Nakamura　M，
Yamaki　M，　Ninomiya　T，⊂，　Takada
H，Shibata　K　Yamamoto　M，　Takeda　K，　Aldra　S，
Noguchi　T　andエ竺［（2004）MyD　88　but
not　TRIF　is　essential　fbr　osteoclastogenesis　in一
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duced　by　lipopolysaccharide，　diacyl　lipopeptide
and　IL－1α．　J　Exp　Med　200：601－11．
　宇田川信之，中村美どり，高橋直之（2004）破
骨細胞分化因子RANKL．日本臨｛休62：97－101．
　奥村茂樹，宇田川信之，高橋直之（2004）破骨
細胞の分化・骨吸収調節機構．日本臨林62：90
－6．
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋直之，
宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マウスを
用いた骨のカップリング機構の解析．THE
BONE　18：3－7．
　中村美どり，宇田川信之，宮沢裕夫（2004）骨
吸収と骨形成の共役機構．腎と骨代謝17：107－
15．
　佐藤信明，宇田川信之（2004）リボ多糖（LPS）
による骨吸収促進におけるMyD　88の重要性．医
学のあゆみ208：905－9．
　中村美どり，松浦幸子，宮沢裕夫，宇田川信之
（2004）破骨細胞の神秘．松本歯学30：9－19．
　中道裕子，高橋直之（2004）骨のリモデリング
と骨粗髪症．カレントテラピー22：214－8．
　高橋直之（2004）骨粗髪症Q＆A：骨代謝にお
けるカップリングについて教えてください．骨粗
霧症治療3：274－5．
　高橋直之（2004）分子からみた骨粗髪症治療へ
のアプローチー序文．骨粗髪症治療3：293．
そ　の　他
学会発表
　高橋直之（2004）言葉のカルテ「RANKL」．
Medical　Tribune　12月9日号．
　高橋直之（2004）カルシトニン受容体のシグナ
ル伝達系（第22回日本骨代謝学会学術集会ラン
チョンセミナー記事）．Medical　News　12月25日
号．
　宇田川信之（2004）海外文献紹介「歯周組織に
特異的に発現しているアメロゲニンは，歯周組織
における病的な硬組織吸収の防御作用を有する」
THE　BONE　18：234．
　小林泰浩（2004）海外文献紹介「Synoviolin／
Hrd　1はリウマチ関節炎における滑膜細胞増殖
因子である」THE　BONE　18：106．
　特定領域研究「骨格系の制御プログラムと疾
患」班会議　2004年1月
　破骨細胞を調節するシグナル伝達系と骨・歯周
疾患における骨破壊：高橋直之
　北海道大学歯学部口腔分子生化学教室セミナー
　2004年1月
　骨吸収と骨形成のカップリング機構について：
宇田川信之
　The　13th　Interna七ional　Rheumatology　Sym－
posium，　April，2004
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorp七ioll
and　formation：ULgdaga）yg－b1N
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　シンポジウム　細菌感染と骨吸収：高橋直之
　日本小児歯科学会大会（第42回）2004年5月
　大理石骨病マウス（op／op）における異所性骨
形成の促進：中村美どり，宇田川信之，中村浩志，
宮沢裕夫（小児歯誌42：226，2004）
　日本歯周病学会学術会（第47回）2004年5月
　シンポジウムll歯周病の病態を分子細胞生物
学的に探る一歯周組織を構成する細胞の役割一破
骨細胞による骨破壊の分子メカニズム：宇田川
信之（日歯周誌46：56，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　オステオプロテゲリン欠損マウスにおける骨吸
収と骨形成の共役機構：中村美どり，宇田川
信之，宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之（日骨形態
誌14：57，　2004）
　First　Asian　Pacific　Congress　of　Bone
Morphometry　2004年6月
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorption
and　forma七ioI1：Nakamura　M，］ULgdagaly｛uNN，
Miyazawa且，　Ozawa且and　Takahashi　N（日本
形態誌14：103，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　破骨細胞の分化におけるムラミルジペプチド
（ペプチドグリカン成分）の作用の解析：楊
淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木眞希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，宇田川
信之，古澤清文（松本歯学30：209，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　ヒト破骨細胞分化におけるPGE，の役割につい
松本歯学　31（1）2005
ての解析：武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林
泰浩，栗原三郎，宇田川信之，高橋直之（松本歯
学30：209，2004）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　骨誘導因子（BMP）埋め込みによる破骨細胞
形成実験～オステオプロテゲリン（OPG）欠損
マウスを用いた解析～：山本洋平，松浦幸子，
堀内博志，中村美どり，小澤英浩，野ロ俊英，高橋
直之，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：P119）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　オステオプロテゲリン（OPG）は可溶型
RANKL産生を調節する：中道裕子，宇田川
信之，小林泰浩，茂木眞希雄，中村美どり，高橋
直之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P124）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　LPSによる破骨細胞の分化と延命にはMyD88
シグナルのみが関与する：佐藤信明，高橋直之，
須田幸治，小林泰浩，審良静男，柴田健一郎，野口
俊英，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：p125）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE2はRANKシグナルを増強し，マウス破骨
細胞形成を促進する：小林泰浩，宇田川信之，
武　郁子，栗原三郎，高橋直之（第22回日本骨代
謝学会プログラム抄録集：p153）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　マウス成熟破骨細胞はPGE、受容体EP　2とEP
4の発現を停止し，PGE、による骨吸収抑制作用
から回避する：小林泰浩，高橋直之，武　郁子，
服部敏巳，栗原三郎，宇田川信之（第22回日本骨
代謝学会プログラム抄録集：P153）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　活性化した破骨細胞内の取り込みCa2＋の動的
観察：八巻真理子，高橋直之，小澤英浩（第22回
日本骨代謝学会プログラム抄録集：P155）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は正常な骨の形態形成に重要な役割を
果たしている一大理石骨病マウス（op／op）を用
いた解析一：中村美どり，堀内博志，茂木眞希雄，
斉藤直人，高岡邦夫，宮沢裕夫，高橋直之，宇田川
信之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P183）
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　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　RA間質細胞（ナース細胞）はM－CSFを産生
し破骨細胞分化を支持する：坪井秀規，宇田川
信之，橋本　淳，吉川秀樹，高橋直之，越智隆弘
（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p
189）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　細菌のペプチドグリカン構成成分であるムラミ
ルジペプチド（MDP）の破骨細胞形成促進機構：
楊　淑華，高橋直之，高橋昌宏，茂木眞希雄，上松
隆司，小林泰浩，中道裕子，高田春比古，古澤
清文，宇田川信之（第22回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：P191）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　PGE、はヒト破骨細胞分化を強力に阻害する：
武　郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，栗原
三郎，宇田川信之，高橋直之（第22回日本骨代謝
学会プログラム抄録集：p192）
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞の機能発現における微小管とアクチン
リングの相互作用：鈴木啓明，仲村一郎，富田
勉，鵜澤豊暢，田中　栄，上條竜太郎，宇田川
信之，高橋直之（第22回日本骨代謝学会プログラ
ム抄録集：p194）
　日本骨代謝学会学術集会（第22回）2004年8月
　ランチョンセミナー　カルシトニン受容体のシ
グナル伝達系：高橋直之
　16七hInternational　Congress　of　International
Anatomy　association，　August，2004
　1nflammation　and　osteoclas七〇genesis：Taka－
hashi　N
　The　ll　th　Asia　Pacific　I．eague　of　Associa－
tions　fbr　Rheumatology　Congress，　September，
2004
　Role　of　MyD　88－mediated　signals　in　osteoclas七
differentiation　and　func七ion：Takahashi　N
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　ヒト破骨細胞分化に対するPGE，の作用：武
郁子，山本洋平，坪井秀規，小林泰浩，栗原三郎，
宇田川信之，高橋直之（歯基礎誌46：75，2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　LPSによる破骨細胞の分化と延命における
MyD　88シグナルの重要性：佐藤信明，高橋直之，
小林泰浩，柴田健一郎，高田春比古，野口俊英，
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宇田川信之（歯基礎誌46：76，2004）
　歯科基礎医学会（第46回）2004年9月
　BMP誘導性異所性骨形成における破骨細胞分
化の解析二山本洋平，松浦幸子，小林泰浩，中村
美どり，小澤英浩，野口俊英，宇田川信之，高橋
直之（歯基礎誌46：76，2004）
　　日本整形外科学会（第19回）2004年10月
　　シンポジゥム2　病態と治療一基礎からみた進
歩：関節リウマチーRAの分子標的治療リボ多糖
（LPS）の破骨細胞分化と骨吸収機能におけるシ
グナル伝達機構：宇田川信之（日整会誌78：
757，　2004）
　　日本整形外科学会（第19回）2004年10月
　　ナース細胞はM－CSFを産生し破骨細胞分化
を支持する：坪井秀規，宇田川信之，橋本　淳，
高橋直之，越智隆弘，吉川秀樹（日整会誌78：
794，　2004）
　松本歯科大学歯科矯正学教室セミナー　2004年
10月
　　歯科矯正臨床における骨吸収調節機構：高橋
直之
　　Twenty－・sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　0steoprotegerin　tightly　regulates　the　shed－
ding　of　RANKL　by　osteoblasts　and　ac七ivated　T
cells：Nakamichi　Y，　yUgaggSi｛uNd　N，　Nakamura　M，
⊂，Mogi　M　and　Takahashi　N（J　Bone
Miner　Res　19，　Supp11：S50，2004）
　　Twenty－six七h　A皿ual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　0steoclas七s　are　essen七ially　required　fbr　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　M，且ori－
uchi　H，　Mogi　M，　Takaoka　K，　Takahashi　N　and
1Utgag｛lly｛｝．1yd　N（J　Bone　Miner　Res　19，　Supp11：
S276，2004）
　　［［Xventy－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，Oc－
tober，2004
　　BMP　tightly　regula七es　in　vivo　osteoclast　fbr－
mation　in　OPG－deficient　mice：Yamamoto　Y，
Matsuura　S，　Horiuchi　H，　Nakamura　M，　Ozawa
且，Noguchi　T，　p〔and　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S277，2004）
　Twenty－six七h　AnnUal　Meeting　of　the　Ameri－
can　Socie七y　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　Cyclic　AMPIProtein　kinase　A　signals　enhance
osteoclastic　differentiation七hrough　TAKI　in　os－
teoclast　precursors：⌒，　Take　I，　Mizo－
guchi　T，1Utg｛｝ga“6（a．INd　a　N　and　T！atkl1ahasht！ah　gashi　N（J　Bone
Miner　Res　19，　Supp11：S279，2004）
　Twen七y－six七h　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　PGE2　strongly　inhibits　human　osteoclas七dif－
ferentiation：Take　I，　Yamamoto　Y，　Tsuboi　H，
　，Kurihara　S，1U，llagqw｛uNd　N　and
Takahashi　N（J　Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：
S279，2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Mee七ing　of　the　Ameri－
can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　Nurse－like　cells　from　pa七ients　with　rheuma－
toid　arthritis　support　survival　of　osteoclast　pre－
cursors　via　macrophage－colony　stimulating　fac－
tor　production：Tsuboi　S，旦鯉，　Hashi－
mo七〇J，　Yoshikawa且，　Takahashi　N　and　Ochi　T
（J　Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S333，2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Meeting　of　the　Ameri－
can　Socie七y　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　Muramyl　dipeptide　synergistically　enhances
osteoclast　fbrmation　induced　by　lipopolysaccha－
ride，　interleukin　l　and　tumor　necrosis　fac七〇r一
α七hrough　Nod2－mediated　signals　in　osteo－
blasts：Yang　S，　Takahashi　N，　Mogi　M，　Ue－
matsu　S，⊂，　Nakamichi　Y，　Takada
H，Takeda　K，　Akira　S，　Furusawa　K　and　Uda－
ga＞y｛！LN（J　Bone　Miner　Res　19，　Suppl　1：S
412，　2004）
　　Twenty－sixth　Annual　Mee七ing　of　the　Ameri－
can　Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Oc－
tober，2004
　　］MyD88　but　not　TRIF　is　essential　for　osteo－
clastogenesis　induced　by　lipopolySaccharide，
duacyl　lipopeptide　and　IL－1：Sato　N，　Taka一
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hashi　N，　Sllda　K，］⊂，　Akira　S，　Shibata
K，Noguchi　T　and旦←（J　Bone　Miner
Res　19，　Supp11：S412，2004）
　東京農工大学大学院セミナー　2004年11月
　破骨細胞の分化と機能の調節機構：宇田川信之
　15th　Kyungpook　National　University　Hospi－
tal　Intemational　Symposium
　“Recen七Trends　in　Skeletal　Disease　Re－
searches：Genomes　and　Func七ions，，　December，
2004
　Molecular　mechanism　of　osteoclas七differen－
tiation：1ユ鯉
　第59回松本歯科大学学会　2004年11月
　新規ビタミンD、誘導体の強力な破骨細胞分化
誘導作用の解析：佐藤将洋，佐藤信明，中道
裕子，中村美どり，清水正人，高橋直之，宇田川
信之（松本歯学30：261，2004）
　第59回松本歯科大学学会　2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
　日本口腔組織培養学会（第41回）2004年11月
　炎症性骨吸収におけるMyD　88シグナルの重要
性：高橋直之，佐藤信明，宇田川信之
　厚生労働省科学研究越智班班会議　2004年11月
　破骨細胞形成に及ぼすPGE、の作用の解析：
高橋直之
　新潟大学大学院セミナー　2004年12月
　歯科矯正における骨吸収調節機構：PGE、と骨
吸収：高橋直之
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英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
禎，中道裕子，溝口利英
　基盤研究（C）菌体成分が誘導する歯槽骨破壊
の発症機構の解明：楊　淑華，上松隆司，古澤
清文，高橋直之，宇田川信之，小澤英浩
　基盤研究（C）高回転型骨代謝疾患モデルであ
るOPG欠損マウスを用いた歯の形成に関する研
究：中村浩志，宮沢裕夫，奥村茂樹，宇田川信之，
小澤英浩，高橋直之
　基盤研究（C）ウマ歯冠セメント質を用いたセ
メント質特異的タンパク質の同定：深澤加與子，
佐原紀行，奥村茂樹，溝口利英，小澤英浩，宇田川
信之
　萌芽研究　破骨細胞分化阻止因子（ODIF）の
クローニングと生理的役割の解析：高橋直之，
中道裕子，宇田川信之，溝口利英，小澤英浩
　萌芽研究　破骨細胞によるビスフォスホネート
の特異的取り込み機構の解析：宮沢裕夫，中村
美どり，奥村茂樹，溝口利英，中道裕子，宇田川
信之
その他の補助金による研究
　（財）日本宇宙フォーラム　第7回宇宙環境利用
に関する地上研究
　重力の骨代謝共役における生理的役割の解明：
宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，中村
美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志
日本学術振興会科学研究費による研究
　特定領域研究　破骨細胞を調節するシグナル伝
達系と骨・歯周疾患における骨破壊機序の解明：
高橋直之，宇田川信之，平岡行博，中村美どり，
小澤英浩
　基盤i研究（B）歯槽骨破壊におけるRANKと
Toll－1ike　receptorシグナルの解明：宇田川信之，
小澤英浩，奥村茂樹，溝ロ利英，平岡行博，古澤
清文，野口俊英
　基盤i研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解明と治療法の開発：高橋直之，小澤
著 書
　Hiraoka　BY（分担執筆）（2004）Handbook　of
Proteolytic　Enzymes，2　”d　ed．　Membrane　Pro－X
carboxypep七idase．1032－4，　Ed．　by　Barrett　AJ，
Rawling　ND　and　Woessner　AF，　Elsevier－Aca－
demic　Press，　UK
　王　宝禮（分担執筆）（2004）現代歯科薬理学
第4版，医歯薬出版，東京．
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　Un　S，　Tabares　LC，　Cortez　N，　Hiraoka　BY，
and　Yamakura　F（2004）Manganese（H）zero
－field　interaction　in　cambialistic　and　manga－
nese　superoxide　dismutase　and　its　relationship
to七he　structure　of七he　metal　binding　site．　J
Amer　Chem　Soc　126：2720－6．
　Hirose　J，　Kamigakiuchi且，　Iwamoto　H，　Fujii
H，Nkai　M，　Takenaka　M，　Kataoka　R，　Sugahara
M，Yamamoto　S　and　Fukasawa　K．M（2004）The
metal－binding　motif　of　dipeptidyl　peptidase皿
directly　influences　the　enzyme　activity　in　the
copper　derivative　of　dipeptidyl　peptidase　皿．
Arch　Biochem　Biophys　431：1－8．
　Hattori　T，　Hirai　K，　WLapgLP　and　Fujimura　S
（2004）Proliferation　of　cultured　human　gingival
fibroblas七s　caused　by　isradipine，　a　dihydropyri－
dine－derivative　calcium　antagonist．　Eur　J　Med
Res　9：313－5．
　Ha七tori　T　and　WLal　g」rPL（2004）Inhibi七ion　by
tranilast　of　nifedipine－nduced　prolifera七ion　of
cultured　human　gingival　fibroblasts．　Eur　J
Pharmacol　498：79－81．
　Fujii　T，　WLgpgLP，　Saito　T，　Kaku　T，　Usui　S，
Otogoto　J，　Ota　N，　and　Baehni　P（2004）Effects
of　mela七〇nin　on　prostaglandin　E2－induced　pro－
inflammatory　cy戊okine　production　in　human
gingival　fibroblasts．　J　Hard　Tissue　Bio113：24
－8．
　Fujii　T，　WLgngLP，　Y｛Uima　T，　Carre1－Geinoz　A，
Usui　S，　Otogoto　J，　Ota　N　and　Baehni　P（2004）
In七erleukin－8　production　by　human　gingival　fi－
broblasts　in　response　to　periodontopa七hic　bacte－
rial　lipopolysaccharides　and　prostaglandin　E2　in
vitro．」　Hard　Tissue　Biol　13：29－34．
　WLapgLP，　Imamura　Y，　Fujii　T，　Otogo七〇J，　Ota
Nand　Ohura　K（2004）Histatins　promote七he
growth　of　human　gingival　fibroblasts．　Oral
Therap　Pharmacol　23：101－7．
　Fujii　T，　WLangLP，且osokawa　Y，　Shirai　S，　Ta－
mura　A，且ikita　K，　Maida　T，　Ochi　M　and　Baehni
P（2004）Effect　of　systemically　administered
azithromycin　in　early　onse七aggressive　peri一
odontitis．　Perio　11：321－5．
　王　宝禮（2004）歯周病への抗生物質治療～マ
クロライド系抗生物質を用いた難治性歯周病の克
服～，日薬理誌124，53－4．
　王宝禮，藤井健男（2004）実践歯周病治療学
特論，東日本デンタルトピックス36，20－5．
そ　の　他
　王　宝禮（2004）ロ腔乾燥症への漢方治療～口
腔内科医の時代～，歯界展望103：1263－70．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第1章：2004年未来をみつめて」，1月号，信州
歯報487，23，長野県歯科医師会，長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第2章：患者さんに説明できるバイオフィルム
学（前編）」，2月号，信州歯報488，23－4，長
野県歯科医師会，長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第3章：患者さんに説明できるバイオフィルム
学（中編）」，3月号，信州歯報489，26－7，長
野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第4章：患者さんに説明できるバイオフィルム
学（後編）」，4月号，信州歯報490，19，長野県
歯科医師会，長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第5章：バイオフィルム感染症としてのう蝕治
療法」，5月号，信州歯報491，14，長野県歯科
医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第6章：バイオフィルム感染症としての歯周病
治療（前編）」，6月号，信州歯報492，20，長野
県歯科医師会，長野．
　王宝禮（2004）口腔乾燥症への漢方治療～口
腔内科医の時代～，歯界展望103（6），1263－70，
医歯薬出版．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第7章：バイオフィルム感染症としての歯周病
治療（後編）」，7月号，信州歯報493，18－9，
長野県歯科医師会，長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第8章：予防成功の鍵は，歯科衛生士さん」，8
月号，信州歯報494，20－1，長野県歯科医師会，
松本歯学　31（1）2005
長野．
　王　宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第9章：漢方薬の歯科医療への可能性」，9月
号，信州歯報495，10－1，長野県歯科医師会，
長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第10章：チェアサイドで抗生物質を上手に使う
（総論r）」，10月号，信州歯報496，34－5，長野県
歯科医師会，長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「第11章：チェアサイドで抗生物質を上手に使う
（各論）～口腔内科医の名医へのヒント～」，11月
号，信州歯報497，22－3，長野県歯科医師会，
長野．
　王宝禮（2004）新しい時代への戦略と戦術
「終章：2005年歯科医学教育は変わる」，12月号，
信州歯報498，18－9，長野県歯科医師会，長野．
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11日
　バイオフィルム感染症としての齢蝕・歯周病：
王　宝禮
　歯科基礎医学会総会（第46回）若手サテライト
シンポジウム　平成16年9月
　ロ腔疾患薬物治療の新戦略～マクロライド系抗
生物質を用いた歯周病治療～：田村　集，王　宝
壁
　日本耳鼻咽喉科漢方研究会学術集会（第20回）
平成16年10月2日
　糖尿病性ロ腔乾燥症マウスにおける白虎加人参
湯と五苓散の効果：王　宝禮
　薬物活性シンポジウム（第32回）平成16年11月
1日
　歯周病への抗生物質治療～マクロライド系抗生
物質を用いた難治性歯周病の克服：王　宝禮
　TO会特別講演　平成16年11月
　最先端口腔内科医治療：王　宝禮
学術に関係する発表
学会発表
　東日本歯学会総会（第22回）平成16年2月14日
　病原性バイオフィルムによる歯周自然免疫シス
テム：王　宝禮
　第3回臨床座談会（松本市歯科医師会）平成16
年3月10日
　チェアサイドの予防歯科：王　宝禮
　第1回学術講演会（諏訪市歯科医師会）平成16
年4月20日
　口腔内科医の時代～バイオフィルム感染症への
検査，診断と薬物治療～：王　宝禮
　ロ腔バイオフイルム研究会　平成16年5月25日
　抗生物質によるバイオフィルム治療法：王
宝禮
　第35回歯の健康を守る県民の集い　平成16年6
月13日
　ロ腔乾燥症（ドライマウス）って何？：王
宝禮，田村　集
　研修会特別講演（長野県歯科衛生士会）平成16
年7月11日
　唾液の新しい世界～あなたをチェアサイドの唾
液博士に～：王　宝禮
　北佐久歯科医師会特別講演　平成16年7月
　チェアサイドのバイオフィルム学：王宝禮
　臨床座談会（長野市歯科医師会）平成16年9月
　日本薬理学会年会（第77回）平成16年3月
　高張液による細胞内カルシウム濃度上昇におけ
る共輸送体の関与：服部敏己，王　宝禮（JPhar－
macol　Sci　94（Suppl．1）：130）
　松本歯科大学学会総会（第58回）平成16年7月
　コラ・一一一ゲンパウダーを用いたミコナゾール含有
義歯性口腔内炎治療薬の開発：吉田敬子，王
宝禮，平井要，黒岩昭弘，酒匂充夫，山根
修太郎，海田健彦，宇田　剛，吉田茂生，伊藤
充雄，五十嵐順正（松本歯学30：204）
　日本口腔衛生学会・総会（第53回）平成16年9
月
　漢方薬を用いた糖尿病性口腔乾燥症治療薬の探
求：藤垣佳久，近藤　武，王　宝禮（口腔衛生会
誌　54：319）
　歯科基礎医学会総会（第46回）平成16年9月
　Gin－1細胞におけるisradipineによる細胞内
カルシウム濃度の上昇：服部敏己，田村　集，
王宝禮（JOral　Biosci　46（5）：150）
　歯科基礎医学会総会（第46回）平成16年9月
　バイオフィルムモデルに対するマクロライド系
抗生物質の影響：田村集，荒敏昭，今村
泰弘，王宝禮（JOral　Biosci　46（5）：121）
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　3「d　lnternatiOnal　CoferenCe　Of　lnnate　lmmu－
nity　平成16年10月
　Periodon七al　innate　immunity：Wang　P
（Aegean　Conferences　Series　13：121）
　日本歯周病学会（第47回）平成16年10月
　DNAマイクロアレイ分析による歯周疾患解
析：王宝禮，臼井修平，久野知子，日垣孝一，
河谷和彦，坂本　浩，伊藤茂樹，音琴淳一，太田
紀雄（日歯周誌46秋季特別二149）
　日本歯科医学会総会（第20回）平成16年10月
　DNAマイクロアレイ分析による歯周疾患病態
解析：王　宝禮（日本歯科医学会誌23（3）：22）
　松本歯科大学学会総会（第59回）平成16年11月
　生命科学におけるEarly　Exposure（臨床早期
体験）の試みと検証二小笠原正，金銅英二，山下
秀一郎，宇田川信之，増田裕次，王　宝禮，安田
浩一，音琴淳一，森本俊文（松本歯学10：6）
日本学術振興会科学研究費による研究
　平岡行博，山下照仁，奥村茂樹：P．　gingivαlis
SODに見出した金属選択に関わるアミノ酸残基
の普遍性（基盤研究C）
　深澤加與子，佐原紀行，奥村茂樹，溝口利英，
小澤英浩，宇田川信之：ウマ歯冠セメント質を用
いたセメント質特異的タンパク質の同定（基盤研
究C）
独立行政法人物質・材料研究機構研究助成金
王　宝禮　バイオフィルム感染症としての歯周
病治療薬開発
論文発表
　Kawakami　T，　Mizoguchi　T，　Matsuura　S，
Shimizu　T　and　Kurihara　S　（2004）His七〇pa－
thological　Safety　Evaluation　of　Polye七hylene
Glycol　Applied　Subcutaneously　in　Mice．　J　Int
Med　Res　32：66－9．
　Yamada　H，旦｛｝S99｛IJ61｛1一旦，　Iino　H，　Eguchi　H
and　Fujii　H（2004）Low　Frequency　ofBcl－2　Ex－
pression　in　L、arge　Non－polypoid　Colonic　Neo－
plasms．　J　Int　Med　Res　32：367－74．
　Takagi　K，　Takayama　T，　Wa七anabe　Y，　Naka－
mura　M　and　IH1asggqyya一旦（2004）Immunohisto－
pathologic　Study　of　Combined　Hepatocellular－
Cholangiocarcinoma．　J　Nihon　Univ　Med　Ass
63：95－8．
　Shimizu　T，　Kawakami　T，　Ochiai　T，　Kurihara
Sand旦｛｝Sgg｛IJ61｛1＿旦　（2004）Histopathological
Evaluation　of　Subcutaneously　Tissue　Reaction
in　Mice　to　Calcium　Hydroxide　Paste　Developed
for　Root　Canal　Fillings．　J　Int　Med　Res　32：416
－21．
　Kawakami　T，　Siar　CH，　Ng　KH，　Shimizu　T，
Okafuji　N，　Ku亘hara　S，，HU31Sgg｛IY！1｛L旦，　Tsujigiwa
H，Nagatsuka　H　and　Nagai　N（2004）Expres－
sion　of　No七ch　in　a　Case　of　Osteosarcoma　of　the
Maxilla．Eur　J　Med　Res　9：533－5．
　Tanaka　M，　Sahara　N，　Katayama　T，　Yama－
guchi　K，　Hosoya　A，　Ninomiya　T　and　Ozawa　H
（2004）Prostaglandin　E　EP4　Receptor　Agollist
Induces　the　Bone　Formation　by　an　Alteration　of
the　Osteoblasts　and　Osteoclast．　Dynamoic　State
JToxicol　Pathol　17：253－60．
　Sahara　N　and　Ozawa　H（2004）Cementum－
like　Tissue　Depositioll　on　the　Resorbed　Enamel
Surface　of　Human　Deciduous　Teeth　P亘or　to
Shedding．　Anat　Rec　Part　A　279：779－91．
　玉村　亮，長塚　仁，Lee　Y－J，　Xiao　J，内藤
一郎，佐藤義一，川上敏行，永井教之（2004）口
腔扁平上皮癌の癌化過程に於けるIV型コラーゲン
α1～6鎖とMMPの局在に関する研究．　J且ard
Tissue　Biol　13：117－23．
　玉村　亮，長塚　仁，Lee　Y－J，　Xiao　J，内藤
一郎，佐藤義一，川上敏行，永井教之（2004）口
腔扁平上皮癌の組織型におけるIV型コラーゲンα
1～6鎖とMMPの局在に関する研究．　J　Hard
Tissue　Biol　l3：125－30．
　渡邊敏之，二宮　禎，細矢明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝口利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシアパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
そ　の　他
松本歯学　31（1）2005
　佐原紀行（2004）乳歯交換（比較解剖学も含め
て）．Clinical　Calcium　14（2）：88－91．
　佐原紀行，小澤英浩（2004）エナメル質の吸収
と修復．The　Bone　18：3－7．
学会発表
　Intemational　Association　f（）r　Dental　Re－
search，　General　Session（82nd），Honolulu，Ha－
waii，　March，2004
　Facial　balance　of　elderly　with　many　remain－
ing　teeth　using　cephalogram：Nomura　M，
Motegi　E，　Shimizu　T，　Takeuchi　F，　Soejima　U，
Yamazaki　M，　Miyazaki　H，　Takane　Y　Harazaki
M，Yamaguchi　H，　Hirai　M，　Yamaguchi　H　and
Sekiguchi　M（J　Dent　Res　83：Special　Issue　A，
2004）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第19回）2004年5
月
　歯科・頭頸部用小照射野エックス線装置（3
DX）の歯科矯正臨床への応用：青山祐紀，室伏
道仁，薄井陽平，臼井暁昭，上松節子，栗原三郎
　日本骨形態計測学会総会（第24回）2004年6月
　エックス線CTスライス画像の歯の移植への応
用二青山祐紀，薄井陽平，臼井暁昭，栗原三郎
　日本病理学会総会（第93回）2004年6月
　Osteosarcomaの腫瘍細胞におけるNotchの発
現：木村晃大，川上敏行，長谷川博雅，神田浩明
（日病会誌93：379，2004）
　日本ロ腔病理学会総会（第15回）2004年8月
　悪性転化をきたした歯根嚢胞の1例：落合
隆永，沈　登智，堀尾哲郎，禾村晃大，川上敏行，
長谷川博雅（プログラム・抄録集43，2004）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep．2004
　Expression　of　Notch　in　a　Case　of　Osteosar－
coma　ofthe　maxi11a：Kawakami　T，　Siar　CH，　Ng
KH，　Shimizu　T，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Tsu－
jigiwa　H，　Nagatsuka　H　and　Nagai　N（Progoram
P54）
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　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep．2004
　Vascular　channels　of　primary　oral　malig－
nanat　melanomas：Nagai　N，　Lee　Y－J，　Tsuji－
giwa　H，　Gunduz　M，　Kawakami　T，　Tamamura　R，
ShinnoY　and　Nagatsuka　H（Progoram　P　65）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep．2004
　Comparative　studies　of　Iipopolysaccharides　of
porphorromonαs　gingivαlis　and　escherichiαcoli
in　the　apoptosis　induction：Hirai　K，　Yoshizawa
H，Hase　awa　H，　Ueda　O，　Shibata　Y　and　Fu－
jimura　S（Progoram　P　65）
　Intenational　Congress　on　Oral　Pathology　and
Medicine（12th），Madrid，　Spain，　Sep．2004
　Expression　of　morphogenesis　regulation　fac－
tors　in　mandibular　condylar　cartilage　of　young
皿ice：Shimizu　T，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Tsu－
jigiwa　H，　Nagatsuka　H，　Nagai　N　and
Kawakami　T（Progoram　P　67）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　歯髄の硬組織形成機構に関する微細構造学的研
究一ラット切歯歯髄皮下移植実験モデルを用いた
検討一．細矢明宏，中村浩彰，星和人，佐原
紀行，二宮　禎，吉羽邦彦，吉羽永子，小澤英浩
（JOral　Biosci　46：377，2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　Osteosarcomaにおける腫瘍細胞の分化と
Notchの発現：川上敏行，清水貴子，栗原三郎，
木村晃大，長谷川博雅（JOral　Biosci　46：459，
2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　マウス下顎頭軟骨におけるNotch　1とMath　1
の発現：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上
敏行　（JOral　Biosci　46：466，2004）
　歯科基礎医学会総会（第46回）2004年9月
　水酸化カルシウム系糊剤根管充填材ビタペック
スHPに対するマウス皮下組織の反応：落合
隆永，清水貴子，栗原三郎，長谷川博雅，川上
敏行　（JOral　Biosci　46：490，2004）
　硬組織再生生物学会総会（第13回）2004年10月
　幼若マウス下顎頭軟骨における形態形成調節因
子の発現：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上
敏行（プログラム・抄録集24，2004）
118 2004年業績目録
　Asian　Congress　on　Oral　and　Maxillofacial
Surgery（6th）and　Annual　Meeting　of　Japanese
Society　of　Oral　and　Maxillofacial　Surgeons
（49th），Chiba，　October，2004
　Histopathological　s七udy　of　poly（lactic　acid－
co－glycolic　acid）membrane　implanted　in
mu亘ne　subcutaneus　tissue：Yamada　M　and
旦aSggaysl｛｝一旦（Program　142，2004，日口外誌
50：845，　2004）
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2004年11月
　マウス下顎頭軟骨における形態形成調節因子の
局在：清水貴子，岡藤範正，栗原三郎，川上敏行
（プログラム・抄録集159，2004）
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　本学病理検査で過去30年間に診療した扁平上皮
癌の臨床病理学的検討二沈　襲智，落合隆永，
堀尾哲郎，木村晃大，長谷川博雅（松本歯学）
著 書
　平野茂博，金成正和，奥山健二，伊藤充雄，他
（2004）新素材シリーズ　キチン・キトサンの開
発と応用，シーエムシー出版，東京．
論文発表
　Kawakami　T，　Mizoguchi　T，　Matsuura　S，
Shimizu　T，　Kurahara　S，　Ito　M　and　Kawai　T
（2004）　］Elistopathological　safe七y　evaluation　of
polyethylene　glycol　applied　subcutaneously　in
mice．　The　Journal　of　Intemational　Medical　Re－
search　32：66－9．
　1N）Lagas｛｝yy｛LS，　Yoshida　T，　Terashima　N，　Mi－
zoguchi　T，｝旦，　Kamijo　K，　Ito　M，　Platt
JA　and　Oshida　Y（2004）High　temperature
characteris七ics　and　solidifica七ion　microstruc－
tures　of　delltal　metallic　mate亘als．　Par七［：
ADAS　Type　3　Gold　Alloy．Dental　Ma七erials
Joumal　23（2）：81－8．
　幽＿旦，Yoshida　T，　Mizoguchi　T，
Terashima　N，　Kamijo　K，　Ito　M　and　Oshida　Y
（2004）Effects　of　repeated　baking　on　the　me－
chanical　and　physical　properties　of　metal－ce－
ramic　systems．　Dental　Materials　Journal　23
（2）　：136－45．
　Takama七a　T，　Otogoto　J，　Kurasawa　I，　Na－
gaSgyyg＿LS　and　Parker　S　（2004）　Laboratory
evalua七ion　of　10　permanent　soft　lining　materi．
als　and　some　clinical　observa七ions．松本歯学30
（2）　：143－53．
　田中　悟，高橋恭彦，田島伸也，白鳥徳彦，伊藤
充雄（2004）インブラント材としてのチタンの熱
処理と物性の関係．日本ロ腔インプラント学会
誌17（2）：202－8．
　酒匂充夫，海田健彦，黒岩昭弘，高井智之，
宇田　剛，峯村崇史，吉田茂生，五十嵐順正，伊藤
充雄，日比野靖，八川昌人，緒方彰（2004）各
種補強材によるレジン床義歯の補強効果につい
て．補綴誌48（4）：592－601．
　渡邉敏之，二宮　禎，細谷明宏，森山敬太，佐原
紀行，小澤英浩，溝ロ利英，佐伯達哉，伊藤充雄
（2004）加熱処理が球状ハイドロキシァパタイト
の骨欠損部での骨伝導能に与える影響．松本歯
学30：228－37．
学会発表
　82th　General　Session　of　IADR，　Honolulu，　HI，
USA，　March，2004
　Laser　welding　of　cobalt－chrome　alloy　and
gold　alloy：Yoshida　T，　Mizoguchi　T，1NNagaSaJ6L｛｝
S，lto　M　and　Oshida　Y（J　Dent　Res．2004（Spe－
cial　issue　A．　CD－ROM））
　82th　General　Session　of　IADR，　Honolulu，且1，
USA，　March，2004
　Laser　welding　of　cobalt　一　chrome　alloy　and
gold　alloy：Yoshida　T，　Mizoguchi　T，　NLggasgysla
S，lto　M　and　Oshida　Y（J　Dent　Res．2004（Spe－
cial　issue　A．　CD－ROM））
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　金銀パラジウム合金への表面処理による合着力
の向上：寺島伸佳，吉田貴光，洞沢功子，横山
宏太，新納　亨，津村智信，永沢　栄，伊藤充雄
（歯材器23（2）：100，2004）
松本歯学　31（1）2005
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタンの熱処理温度と機械的性質の関係：白鳥
徳彦，吉田貴光，寺島伸佳，永沢　栄，鬼沢　徹，
森　厚二，小野撞仁，黒岩昭弘，伊藤充雄（歯材
器23（2）　：105，　2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　レーザー溶接による歯科用合金のi接合について
（第2報Co－Cr合金と金合金タイプ4の接合）：
吉田貴光，永沢　栄，寺島伸佳，中島三晴，山倉
和典，溝口利英，矢ケ崎　裕，伊藤充雄（歯材器
23（2）　：108，　2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　チタン製修復物の適合に関する研究一その3－
MODインレーの適合性について：安西正明，
黒岩昭弘，宇田　剛，峯村崇史，山本昭夫，笠原
悦男，五十嵐順正，伊藤充雄（歯材器23（2）：
112，　2004）
　日本歯科理工学会（第43回）2004年4月
　H、0，処理したTiの表面形状変化及び細胞増殖
変化：溝ロ利英，吉田貴光，永沢　栄，寺島伸佳，
矢ケ崎裕，伊藤充雄i（歯材器23（2）：146，
2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　レジンコーテイング処理した金銀パラジウム合
金のi接着強さ：寺島伸佳，吉田貴光，洞沢功子，
鬼沢　徹，白鳥徳彦，新納　亨，田村　郁，永沢
栄，伊藤充雄
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　骨粗髪症に対するDolomiteの影響：溝口
利英，永沢栄，吉田貴光，矢ケ崎裕，伊藤
充雄（歯産学18（1）：55，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　微酸性電解水の環境細菌に対する殺菌作用につ
いて一院内感染予防への応用一二小町谷美帆，
山ロ　昭，平井　要，山下秀一郎，伊藤充雄（歯
産学18（1）：58，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　弱酸性水の歯科的応用一石膏錬和に用いた際の
理工学的特性について一：小池秀行，沼尾尚也，
秋山志穂，山下秀一郎，寺島伸佳，伊藤充雄（歯
産学18（1）：59，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　サーマル試験装置の開発：田中正則，吉江
幸三，吉江智浩，吉田貴光，寺島伸佳，永沢　栄，
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伊藤充雄（歯産学18（1）：64，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　Cpチタンに対する硬質レジンの接着につい
て：海田健彦，黒岩昭弘，宇田　剛，伊藤充雄，
矢ケ崎　裕（歯産学18（1）：66，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　チタン製インレーの適合に関する研究一鋳型の
影響について一：安西正明，笠原悦男，黒岩昭弘，
宇田　剛，伊藤充雄（歯産学18（1）：67，2004）
　日本歯科産業学会（第19回）2004年7月
　超音波ワックスペンの開発：寺島伸佳，吉田
貴光，洞沢功子，永沢　栄，伊藤充雄（歯産学
18（1）　：70，　2004）
　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　歯科用金属材料の高温物性と凝固組織に関する
研究（第5報）一溶解時並びに凝固時成分元素分
布一：永沢　栄，吉田貴光，寺島伸佳，溝ロ利英，
新納　亨，早野圭吾，伊藤充雄（歯材器23（5）：
422，　2004）
　日本歯科理工学会（第44回）2004年9月
　ガラスセラミック溶出液に対する細胞増殖変
化：溝口利英，永沢　栄，吉田貴光，新納　亨，
早野圭吾，白鳥徳彦，矢ケ崎裕，Jonathan
Knowles，伊藤充雄（歯材器23（5）：456，2004）
　日本口腔インプラント学会（第34回）2004年9
月
　加熱処理した骨補填材としての球状ハイドロキ
シアパタイトとpHの関係：山道在明，遠藤
省吾，遠藤富夫，溝ロ利英，伊藤充雄（日本口腔
インプラント学会誌　抄録集：／64，2004）
　日本ロ腔インブラント学会（第34回）2004年9
月
　インプラント材としてのチタンの加熱処理温度
と材質変化について：白鳥徳彦，吉田貴光，寺島
伸佳，永沢　栄，鬼沢　徹，中島三晴，山倉和典，
伊藤充雄（日本口腔インプラント学会誌　抄録
集：185，2004）
　平成16年度日本補綴歯科学会東海支部総会
2004年11月
　シリコーン印象材に対する歯科用接着材の接着
効果について：松井智裕，石川博宣，山下
秀一郎，石塚正英，寺島伸佳，伊藤充雄（補綴誌
抄録集二11，2004）
　日本歯科保存学会（第121回）2004年11月
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　マシーナブルセラミックスに対するレジンセメ
ントの接着性について：継　祐介，風間龍之輔，
笠原悦男，吉田貴光，永沢　栄，伊藤充雄，庭野
和明（日歯保存誌47：159，2004）
日本学術振興会科学研究費による研究
　伊藤充雄：キチン・キトサンの網目構造を有す
る骨補填材の材質および生体反応について（基盤
研究B）
論文発表
　Uematsu　S，　Uematsu　T，　Furusawa　K，
⊇gg1！g！tlll1T　and　Kurihara　S　（2004）　Orthodontic
treatment　of　an　impacted　dilacerated　maxillary
central　incisor　combined　with　surgical　expor－
sure　and　apicoec七〇my．　Angle　Orthod　74：132－
6．
　赤羽佳子，川原一郎，出ロ敏雄（2004）歯科矯
正治療により口唇部の前突感が良好に改善した上
下顎前突の二症例．松本歯学30：36－46．
　Nakamura　K，　Nagata　N，　Iida　Y，　Iida　K，　KL1｛｝gg：
yalll1｛au｛T　and　lshii　N（2003）Difference　in　Treat－
ment　Outcome　of　B亘tish　and　Japanese　Surgical
Class皿Patien七s　Associated　with　Mandibular
Setback．松本歯学29：288－93．
　影山　徹，飯田吉郎，三澤康子，森山敬太，佐原
紀行，栗原三郎，出口敏雄，矢ケ崎　裕，小澤英浩
（2003）矯正用固定源に用いたインプラント周囲
骨組織と歯の移動効果．松本歯学29：272－87．
特別講演
　University　of　Southern　California，　Depart－
men七〇f　Orthodontics，　January，2004
　Non－Surgery／Class皿trea七men七（招待講演）：
　同済大学，上海，中国，March，2004
　Ethnic　difference　of　skeletal　morphology　and
treatment　obj　ectives　in　Angle　Classifica七ion
malocclusion（招待講演）：⊇gg！1｛2hll．［1T
　Jarabak　Award受賞特別講演，インディアナ
大学矯正学講座，September，2004
　My　orthodontic　Career：American　Board　of
Orthodolltics　Certification　and　Membership　in
the　Edward　H　Angle　Society：⊇≡
　University　of　lndiana，　Department　of　Ortho－
dontics，　Mini　residency，　September，2004．
　Treatment　of　Class　M　malocclusions（招待講
演）：⊇eg！1｛lt1ii．［IIT
学会発表
　The　Midwest　Component　of　the　Edward　H．
Angle　Society　of　Orthodontis七s，　January，2004
　Craniofacial　Differences　in　Japanese　and
Caucasians：⊇999｛Wh　1T．
　82nd　General　Session　of七he　IADR，　March，
2004
　Dentocraniofacial　s七ructures　with　different
facial　types　in　adolescent　Class　ll　malocclusion：
Kageyama　T，　Dominguez－Rodriguez　GC，Vigo－
rito　JW　and　Ptggg｛pt［1h　T．（Abs七ract　p　147）
　新潟歯学会総会2004年4月
　A　morphological　study　on七he　relationship　be－
tween　arch　dimension　and　craniofacial　struc－
tures　wi七h　different　facial　types　in　adolescent
Class　H，division　l　malocclusion：Kageyama　T，
Dominguez－Rodriguez　GC，　Vigorito　JW，　Noda
Tandp魎迂（新潟歯学34（1）：74，2003）
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2004年11月
　チタン製ミニインプラントを下顎歯列の遠心移
動に応用した下顎前突再治療例：田中　匡，岡本
篤剛，嘉ノ海龍三，出口敏雄（抄録集p289）
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2004年11月
　チタンブレ・一…トを使用し，短期間でアングルの
分類第2級を治療した1症例について：気比
洋彰，片芝辰也，井上雅裕，嘉ノ海龍三（抄録集
P292）
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　長顔型および非長顔型を伴う反対咬合症例の長
期治療効果の長期観察一オトガイ帽装置を用いて
一：飯田吉郎，出口敏雄（講演要旨集p4）
そ　の　他
松本歯学　31（1）2005
　甲北信越矯正歯科学会大会（第19回）2004年5
月
　シンポジュウムモデレーター，矯正患者との良
好な関係を持つ努力；Win－Winの関係を保つた
めに：出口敏雄
　徳島大学歯学部歯科矯正学講座同門会　2004年
5月
　整形力と矯正治療一世界での考え方一：出口
敏雄
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　Shibukawa　Y，　Ishikawa　T，　Zhang　ZK，　Jiang
T，Shintalli　M，　Shimono　M，　Kumai　T，　Kato　Y，
Suzuki　T，　Kato　M　and　Nakamura　Y（2004）Re－
la七ionship　be七ween　cortical皿otor　functions　and
orofacial　disease：七he　mirror　neuron　syste皿
and　temporomandibular　disorders．　In：Naka－
gawa　M，　Hirata　K，　Koga　Y，　Nagata　K，　eds．
Frontiers　in　Human　Brain　Topography，
Elsevier，　Amsterdam，　The　Netherlands：117－
20．
学会発表
総 説
　森本俊文（2004）咬合高径の生理的意義．松本
歯学30（2）：117－28．
論文発表
　Masuda　Y，］Kim　S．　K，　Kato　T，　Iida　S，　Yoshida
A，Tachibana　Y　and　Morimo七〇T（2004）Differ－
ent　corticos七riatal　proj　ections　from七wo　parts　of
the　cortical　mastica七〇ry　area　in　the　rabbit．　Exp
Brain　Res，　October，　E－pub．
　Shibukawa　Y，　Shin七ani　M，　Kumai　T，　Suzuki
T　and　Nakamura　Y（2004）Co垣cal　neuromag－
ne七ic　fields　preceding　voluntary　jaw　move－
men七s．　J　Dentl　Res　83：572－－7．
　Suzuki　T，　Shibukawa　Y，　Kumai　T　alld
Shinn七ani　M　（2004）　Face　area　representation
of　p亘mary　somatosensory　cortex　in　humans
iden七ified　by　whole－head　magne七〇encephalo－
graphy．　Jpn　J　Physio154：161－9．
　森本俊文（2004）『生きる力』を育む歯・ロの
健康つくりの実践をめざして　子供の歯ぎしり．
日本学校歯科医会会誌91：24－7．
そ　の　他
　日本生理学会大会（第81回　札幌）2004年6月
　表面筋電図の低周波成分から推定した咬筋シナ
プス部位：熊井敏文
　歯科基礎医学会（第46回）平成16年9月（広島）
　モルモットにおける咀圏運動中の顎運動パター
ンの解析：金山隼人，加藤隆史，山村健介，山田
好秋，中山美幸，栗原三郎，増田裕次，森本俊文
（JOral　Biosci　46（5）：446）
　歯科基礎医学会（第46回）平成16年9月（広島）
　非摂食時の嚥下活動の同定とその発生様式：
秋山志穂，加藤隆史，増田裕次，森本俊文（JOral
Biosci　46（5）：409）
　松本歯科大学学会（第59回）平成16年11月
　導電性高分子を利用したペースト不要の生体信
号記録電極とその性能：熊井敏文
　松本歯科大学学会（第59回）平成16年11月（塩
尻）
　開ロ量と咀噌筋活動との関係：山下健一，加藤
隆史，山下秀一郎，古澤清文，増田裕次，森本俊文
　松本歯科大学学会（第59回）平成16年11月（塩
尻）
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原　正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
　日本ストレス学会学術総会（第20回）平成16年
11月　（横浜）
　非機能的岨噌筋活動の同定法と発生様式：a
pilot　study：加藤隆史，秋山志穂，増田裕次，
山下秀一郎，森本俊文（ストレス科学19，
No．2：55，（6）－2）
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日本学術振興会科学研究費による研究
　分担研究者，森本俊文，（研究代表者：大山喬
史）：基盤研究（A1）一般「床義歯の設計様式が
口腔感覚に及ぼす影響について」
　増田裕次，小林真之，森谷正之，森本俊文：リ
ズミカルな顎運動を抑制する脳幹領域の機能的役
割の解明（基盤研究C）
　加藤隆史，森本俊文，山下秀一郎，増田裕次：
習慣性かみしめの病態生理の解明と臨床的評価法
の開発（基盤研究B）
　金銅英二，松橋　瞳，岩田幸一．基盤（B）顎
顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同定一
DNAアレイを用いて一
　松橋　瞳．松本歯科大学2003年度後期特別研究
補助金（2004年2月～2005年1月）
論文発表
　金銅英二（2004）最新の痛み分子基盤一Capsa－
icin受容体を中心に一．松本歯学30：219－27．
学会発表
　口腔顔面痛懇談会第（5回）2004年6月
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定一DNAアレイによる解析一：松橋　瞳，國分
暁子，姫野勝仁，田中丈也，岩田幸一，金銅英二
　日本疾痛学会（第26回）2004年7月
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定一cDNAマイクロア1／イによる解析一：金銅
英二，松橋　瞳，國分暁子，姫野勝仁，田中丈也，
岩田幸一
　日本神経化学（第47回）・日本神経科学（第27
回）大会合同大会Neuro　2004　2004年9月
　Analysis　of　gene　expression　in　rat　trigeminal
ganglion　neurons　fbllowing　maXillofacial　in－
flammation　using　cDNA　microarray：Matsu－
hashi　H，　Kokubu　A，　HimenoK，　Tanaka　T，
Masuda　Y，　Iwata　K　and　Kondo　E．
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田祐次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
著 書
　宮沢裕夫　他（分担執筆）（2004）小児の口腔
科学．初版，学建書院，東京．
　太田紀雄，音琴淳一　他（分担執筆）（2004）
カラーアトラスハンドブック　歯周治療臨床ヒン
ト集．クインテッセンス出版，東京．
　太田紀雄　他（分担執筆）（2004）歯科衛生士
国試対策集　2005年度対応　第1～13回全重要問
題解説集．クインテッセンス出版，東京．
　加藤一誠他（分担執筆）（2004）ブックレッ
ト新潟大学25．新潟日報事業社，新潟，P18－21．
　加藤一誠（2004）義歯の修理1－8　チェアー
サイドの口腔内快速リペア法ガイドブック，Den－
tal　Diamond社，東京，　P　6－21．
論文発表
　且attori　T，　Hirai　K，　Wang　P　and互〔
（2004）Proliferation　of　cultured　human　gingival
fibroblasts　caused　by　isradipine，　a　dihydropyri－
dine－derivative　calcium　an七agonist．　Eur　J　Med
Res　9：313－5．
　Takamata　T，YO1lggg1lg＿s1t　t　J，Kurasawa　I，　Na－
gasawa　S　and　Parker　S　（2004）1．aboratory
evaluation　of　10　permanent　sofUining　mateh－
als　and　some　clinical　observations．　Matsumoto
Shigaku　30：143－53．
　Zhao　M，　Uchida　K，　Arai　Y，　Shi（）jima　M　and
』旦（2004）Application　of　the　limited
cone　beam　CT　in　the　conservative　dentis七ry．
China　J　Med　Imaging　Technol．　Vol　20：863－6．
松本歯学　31（1）2005
　宮沢裕夫（2004）生きる力を育む歯・口の健康
つくり．日本学校歯科医会誌91：62－8．
　趙　満琳，内田啓一，音琴淳一，新井嘉則，
塩島　勝，宮沢裕夫（2004）歯科用小照射野エッ
クス線CT（3DX）画像診断：3DXを使用した根
管長測定の1例．松本歯学30：54－5．
　大須賀直人，松田厚子，趙　満琳，新井嘉則，
紀田晃生，岩崎　浩，宮沢裕夫（2004）歯科用小
照射野エックス線CT画像による未萌出の観察．
小児歯誌42：535－40．
　音琴淳一，黒岩昭弘，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫
（2004）2004年OSCEトライアルにおける内外評
価者間の評価比較，日歯教誌20：203－9．
　音琴淳一，矢ケ崎裕（2004）パルス型Nd：
YAGレーザの加工したレーザチップを歯肉メラ
ニン沈着除去に応用した1症例．松本歯学30：
47－51．
　久野知子，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新
井嘉則，塩島　勝（2004）歯科用小型X線CT（3
DX＠）を用いて歯周組織再生療法における歯槽骨
再生量を評価した1症例．日歯周誌46：209－19．
　日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，太田紀雄
（2004）根分岐部病変にエムドゲイン⑧を用いた1
症例．松本歯学30：168－71．
　中村美どり，松浦幸子，宇田川信之，高橋直之，
宮沢裕夫，小澤英浩（2004）OPG欠損マウスを
用いた骨のカップリング機構の解析．THE
BONE　18：3－7．
　中村美どり，宇田川信之，宮沢裕夫（2004）骨
吸収と骨形成の共役機構．腎と骨代謝17：107－
15．
　中村美どり，松浦幸子，宮沢裕夫，宇田川信之
（2004）破骨細胞の神秘．松本歯学30：9－19．
講 演
123
月
　岩崎　浩：最前線の小児歯科治療一お母さんの
信頼を獲得するために一
　新潟大学医歯学総合病院腫瘍外来セミナー
2004年4月
　加藤一誠：顎補綴治療における印象採得
　新潟大学歯学部第25期生同窓会講演会　2004年
7月
　加藤一誠：有床義歯治療におけるMI
　特定非営利活動法人日本歯周病学会　第1回中
部地区臨床研修会　2004年10月
　音琴淳一：歯周組織再生療法の現状
学会発表
　第68回全国学校歯科保健研究会　2004年2月
　宮沢裕夫：家庭・地域でつくる歯・ロの健康
　平成15年度岡谷市学校保健会研修会特別講演
2004年2月
　岩崎　浩：小児の口腔疾患を考える一むし歯予
防と歯の外傷時の対応について一
　第4回長野市歯科医師会臨床座談会　2004年2
　First　Asian　Pacific　Congress　of　Bone
Morphometry　2004年6月
　The　coupling　mechanism　of　bone　resorp七ion
and　formation：Nakamura　M，　Udagawa　N，　Mi－
＞la4alJ61｛｝．UH，　Ozawa　H　and　Takahashi　N（日本形
態誌14：103，2004）
　The　4th　Conference　of　Pediatric　Dentistry　As－
sociation　of　Asia，　Bangkok，　Tailand，　Septem、ber，
2004．
　Observa七ion　of　impaction七eeth　by　cone－beam
X－ray　CT　imaging：Osuga　N，　Zhao　ML，　Arai　Y，
Iwasaki　H　and『L旦．
　The　4th　Conference　of　Pediatric　Dentistry　As－
sociation　of　Asia，　Bangkok，　Thailalld，　Septem－
ber，2004．
　Relationship　between　deciduous　tooth　cahes
and　Streptococcu8　mutαns　and　8「tre　Otococcus　so－
brinus　by　real－time　PCR：Saito　T，　Teramoto　S
and』旦
　Biennial　Meetillg　of　the　International　Asso－
ciation　of　Oral　Pathologists（12th），September，
2004．
　Comparative　studies　of　lipopolysaccharides　of
Porphyromonαs　gingivαZis　and　Escherichiαcoli
in七he　apoptosis　induction：Hirai　K，　Yoshizawa，
H，Hasegawa　H，　Ueda　O，　Shibata　Y　and醜
mura　S（J．　Oral　Pathol．　Med．33：514，2004）
　日本嫌気性菌感染症研究会（第34回）2004年3
月
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　P．　gingivalis内毒素のマクロファージに対す
る細胞増殖活性化とアポト・一一一シス誘導能につい
て：平井　要，上田青海，柴田幸永，藤村節夫（日
本嫌気性菌研究34：75－80，2004）
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　Prevotellα　intermediαジペプチジルペプチ
ダーゼIV遺伝子のクローニングと塩基配列解析：
柴田幸永，平井　要，上田青海，藤村節夫（日細
菌誌59：85，2004）
　日本細菌学会総会（第77回）2004年4月
　Porp　hPtromonαs　gingivαlisの外膜蛋白質Rag
変異株の作製：上田青海，柴田幸永，平井　要，
藤村節夫，吉村文信（日細菌誌59：95，2004）
　日本口腔外科学会（第58回）2004年4月
　歯科における切削バーの管理方法について一各
種洗浄，滅菌によるバーの劣化の比較一：戸川
紀子，加藤一誠，金谷　貢（第58回日ロ外誌抄録
集，279，2004）
　新潟歯学会（第37回）2004年4月
　洗浄・滅菌処理による歯科用バーの表面劣化：
戸川紀子，加藤一誠，金谷　貢，小林正義（新潟
歯学会プログラム・抄録集，14，2004）
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　歯科用小照射野X線画像における未萌出歯の
観察：大須賀直人，松田厚子，趙　満琳，新井
嘉則，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　高出力照射器の検討一第1報歯髄への熱影響
一：中山　聡，正村正仁，押領司　謙，竹内瑞穂，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　乳歯齢蝕とS．　mutαnsおよびS．　sobrinusとの
関連性について一改良型MSB培地を用いて一：齋
藤珠実，寺本幸代，小口久雄，大須賀直人，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　小児歯科領域における噴射切削装置の応用一噴
射粒子形態の違いによる切削効率一：中村浩志，
押領司　謙，宮沢裕夫
　春季日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年
5月
　歯科用小型X線CT（3DX⑱）を用いた歯周組
織再生療法の評価：久野知子，音琴淳一，太田
紀雄，平井　要，内田啓一，新井嘉則，塩島　勝
（日歯周誌46春季特別：179，2004）
　日本医科器械学会大会（第79回）2004年5月
　再生器材の洗浄，滅菌方法について一歯科用切
削バーの劣化の比較一：戸川紀子，加藤一誠，
金谷　貢（東京国際フォーラム抄録集，89頁，
2004）
　日本小児歯科学会大会（第42回）2004年5月
　大理石骨病マウス（op／op）における異所性骨
形成の促進：中村美どり，宇田川信之，中村浩志，
宮沢裕夫（小児歯誌42：226，2004）
　日本骨形態計測学会（第24回）2004年6月
　オステオプロテゲリン欠損マウスにおける骨吸
収と骨形成の共役機構：中村美どり，宇田川
信之，宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之（日骨形態
誌14：57，　2004）
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　Po　rp　hyromonαs　gingivαtisの外膜蛋白質Rag
変異株の薬剤感受性：上田青海，齋藤珠実，柴田
幸永，平井　要，宮沢裕夫，吉村文信，藤村節夫
（松本歯学　30：211，2004）
　松本歯科大学学会（第58回）2004年7月
　OSCEにおける口腔内診査課題の問題点につ
いて：音琴淳一，植田章夫，山本昭夫，山下
秀一郎，上松隆司，中山　聡，澁谷　徹，塩島
勝，黒岩昭弘，宮沢裕夫
　松本歯科大学学会総会（第58回）2004年7月
　侵襲性歯周炎患者に対して歯周組織再生療法を
行った症例における歯科用小型X線CT（3
DX⑱）を用いた歯槽骨再生量の臨床評価：久野
知子，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井嘉則，
塩島　勝（松本歯学30：203，2004）
　松本歯大学学会総会（第58回）2004年7月
　嫌気性レンサ球菌StreptOCOCCUS　anginOSUSの
ジペプチジルペプチダーゼ（DPP）IVについて：
藤村節夫，上田青海，平井　要，柴田幸永（歯基
礎誌46：176，　2004）
　日本歯科医学教育学会（第23回）2004年7月
　臨床実習教育支援のための患者管理システムの
開発：加藤一誠，興地隆史，樋浦健二，小林哲夫，
石崎裕子，魚島勝美，宮崎秀夫，山田好秋
　日本骨代謝学会（第22回）2004年8月
　破骨細胞は正常な骨の形態形成に重要な役割を
果たしている一大理石骨病マウス（op／op）を用
いた解析一：中村美どり，堀内博志，茂木眞希雄，
松本歯学　31（1）2005
斉藤直人，高岡邦夫，宮沢裕夫，高橋直之，宇田川
信之（第22回日本骨代謝学会プログラム抄録集：
P183）
　日本スポーツ歯科医学会学術大会（第15回）
2004年9月
　高校生サッカー部員に対するマウスガードに関
するアンケート調査：正村正仁，中島一憲，
小川　透，黒川勝英，島田　淳，武田友孝，宮沢
裕夫，石上恵一
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　歯科用小照射野エックス線CT画像における未
萌出歯の観察一上顎第二小臼歯の位置関係につい
て一：趙　満琳，大須賀直人，伊藤三智子，新井
嘉則，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　小児期の歯周疾患に関与する細菌について：
齋藤珠実，上田青海，寺本幸代，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第23回）2004年
10月
　ロ腔内に初発を認めたHistiocy七〇sisX（Let－
terer－Siwe病）の一症例：押領司　謙，中山
聡，長谷川博雅，宮沢裕夫
　秋季日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年
10月
　DNAマイクロアレイ分析による歯周疾患解
析：王宝禮，臼井修平，久野知子，日垣孝一，
河谷和彦，坂本　浩，伊藤茂樹，音琴淳一，太田
紀雄（日歯周誌46秋季特別：149，2004）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第47回）2004年
10月
　Nd：YAGレーザチップの新しい加工方法の試
み：佐藤哲夫，三好　桂，小林崇之，音琴淳一，
太田紀雄（日歯周誌46秋季特別：177，2004）
　日本歯科医学総会（第20回）2004年10月
　パルス型Nd：YAGレーザーを用いた歯周治療
の効果：音琴淳一，太田紀雄（日歯医師会誌57
プログラム・事前抄録集：100，2004）
　日本歯科医学総会（第20回）2004年10月
　レーザー照射による象牙質知覚過敏症に対する
鎮静効果：伊藤茂樹，佐藤哲夫，日垣孝一，久野
知子，金田孝之，小林崇之，中嶋宏樹，三好　桂，
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河谷和彦，坂本　浩，音琴淳一，太田紀雄（日歯
医師会誌57プログラム・事前抄録集：103，
2004）
　日本外傷歯学会総会（第4回）2004年11月
　襖状欠損歯への耐衝撃性に関する検討：正村
正仁，中島一憲，小川　透，川村慎太郎，島田
淳，岩崎　浩，武田友孝，宮沢裕夫，石上恵一
　日本歯科保存学会秋季学会（第121回）・日韓歯
科保存学会学術大会（第6回）2004年11月
　歯科用小型X線CT（3DX＠）における計測方
法の検討：中嶋宏樹，永山哲聖，音琴淳一，太田
紀雄，新井嘉則，塩島　勝（日歯保存誌47秋
季特別：181，2004）
　日本歯科保存学会秋季学会（第121回）・日韓歯
科保存学会学術大会（第6回）2004年11月
　若年性歯周炎にエムドゲイン⑪を応用し歯科用
小型X線CT（3DX⑧）にて評価を行った一症例：
小林崇之，日垣孝一，佐藤哲夫，伊藤茂樹，太田
紀雄，内田啓一，新井嘉則，塩島　勝（日歯保存
誌47秋季特別：181，2004）
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　実験動物用マイクロCT（RnCT）によるラッ
トの歯と歯槽骨の観察について：日垣孝一，小林
崇之，中嶋宏樹，臼井修平，久野知子，佐藤哲夫，
三好　桂，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田
啓一，塩島　勝，田村　集，新井嘉則
　松本歯科大学学会例会（第59回）2004年11月
　生命科学におけるEarly　Exposureの試みと検
証：小笠原正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川
信之，増田裕次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，
森本俊文
松本歯科大学特別研究補助金による研究
岩崎　浩：小児解剖体による混合歯列期の成長発
育に関する研究実施のための基礎調査
日本学術振興会科学研究費による研究
　加藤一誠　他：X線TVを用いた短縮歯列弓患
者の咀囎・嚥下運動と舌運動に関する研究（基盤
C）
　中村浩志，宮沢裕夫，奥村茂樹，宇田川信之，
小澤英浩，高橋直之：高回転型骨代謝疾患モデル
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であるOPG欠損マウスを用いた歯の形成に関す
る研究（基盤C）
　高橋直之，小澤英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村
美どり，二宮禎，中道裕子，溝ロ利英：歯周疾
患における歯槽骨吸収シグナルの解明と治療法の
開発（基盤B）
　宮沢裕夫，中村美どり，奥村茂樹，溝口利英，
中道裕子，宇田川信之：萌芽研究　破骨細胞によ
るビスフォスホネートの特異的取り込み機構の解
析（萌芽）
論文発表
　小笠原　正（2004）要介護高齢者（障害高齢
者）におけるロ腔乾燥症．歯界展望103：65－9．
　小笠原　正，岡田尚則，正田行穂，三井貴信，
穂坂一夫，笠原　浩（2004）60％リドカインテー
プ使用時の局所麻酔薬の注入速度と痛み．障歯
誌25：1－5．
　岡田尚則，小笠原　正，三井貴信，正田行穂，
大槻征久，小島広臣，高井経之，澁谷　徹，廣瀬
伊佐夫，笠原　浩（2004）発達障害者における笑
気吸入鎮静法の研究　第1報　指示による鼻呼吸
のレディネスについて．障歯誌25：542－7．
　穂坂一夫，正田行穂，三井貴信，吉永　理，
小笠原　正，笠原　浩，猪口裕尚（2004）ダウン
症候群における歯冠長と比較した歯根長の検討．
障歯誌　25：572－6．
学会発ii長
　日本小児歯科学会総会（第42回）2004年5月
　知的障害者の歯科治療におけるレディネスの検
討：穂坂一夫，正田行穂，岡田尚則，小笠原
正，笠原　浩
　17th　Congress　of　the　International　Associa一
七ion　fbr　Disability　and　Oral　Health＆Special
Care　Dentistry’s，　August，2004
　Stressless　intravenous　sedoanalgesia　in
autistic　patient　a　combination　of　training，
1aughing　gas　inhalation　sedation　and　lidocaine
ion七〇phoresis：Oasawara　T
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第10回）2004年9月
　摂食・嚥下についてのテユートリアルシステム
の教育効果一歯学部学生一：小笠原　正，岡田
尚則，吉永　理，隅田佐知，馬場　尊
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第10回）2004年9月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助磨き後に
うがいは必要か？：岡田尚則，吉永　理，
小笠原　正
　日本老年歯科医学会総会学術大会（第15回）
2004年9月
　要介護高齢者におけるロ腔乾燥症一常用薬の服
用期間の影響一：小笠原　正，岡田尚則，正田
行穂，三井貴信，穂坂一夫，笠原　浩，柿本保明
　日本歯科医学会総会（第20回）2004年10月
　障害者のための痛くない浸潤麻酔方法：
小笠原　正，岡田尚則，正田行穂，穂坂一夫，
笠原　浩
　松本歯科大学学会（第59回）2004年11月　生命
科学におけるEarly　Exposureの試みと検証：
小笠原　正，金銅英二，山下秀一郎，宇田川信之，
増田祐次，王　宝禮，安田浩一，音琴淳一，森本
俊文
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　L、esch－Nyhan症候群における自傷行為への各
種対応法：小笠原　正，脇本仁奈，三井貴信，
正田行穂，岡田尚則，福澤雄司，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　歯科的健康管理下にある障害者のC1の推移状
況：穂坂一夫，三井貴信，脇本仁奈，松村康平，
吉永　理，平出吉範，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　不協力な障害者に対するプロポフォール・ケタ
ミンの併用による静脈内鎮静法の有用性につい
て：岡田尚則，隅田佐知，吉永　理，正田行穂，
塚田久美子，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
松本歯学　31（1）2005
　プロポフォール導入時の血管痛の有無一持続注
入器とTCIの比較一：正田行穂，河瀬聡一朗，
岡田尚則，三井貴信，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　イオントフォレーシスを応用した無痛的静脈法
の検討一リドカイン血中濃度からみた安全性一：
三井貴信，松村康平，岡田尚則，野原　智，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　18p一症候群の歯科治療経験：吉永　理，穂坂
一夫，正田行穂，越　郁磨，岡田尚則，小笠原
正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　不協力な発達障害者における静脈内鎮静法の至
適鎮静度の検討　バイトブロック挿入時の体動と
陵毛反射の比較：河瀬聡一朗，正田行穂，福井
瑞穂，榊原雅弘，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
造
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　貧血をともなった9pモノソミー症候群の全
身麻酔下集中歯科治療：隅田佐知，吉永　理，
岡田尚則，川島真也，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Werdnig－Hoffmann症患者の歯科治療経験：
福井瑞穂，岡田尚則，正田行穂，伊沢正彦，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　障害者歯科治療におけるアロマテラピーの有用
性の検討　第一報　健康成人におけるリラクゼー
ション効果：松村康平，福井瑞穂，河瀬聡一朗，
隅田佐知，小笠原　正，穂坂一夫，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　Lujan－Fryns症候群の歯科治療経験：脇本
仁奈，穂坂一夫，三井貴信，大村泰一，正田行穂，
小笠原　正，笠原　浩
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　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　2004年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム長野　第1報歯科スタッフの役
割とシステム：笠原哲三，塩澤誠士郎，中村太平，
小林　尊，峯村伸児，小出幹也，名和弘幸，坪井
信二，荒木章純，福田　理，岡田尚則，正田行穂，
穂坂一夫，小笠原　正，高橋久雄，一志忠廣，
笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　2004年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム長野　第2報　国内外のアスリー
トにおける歯科疾患調査：中村太平，塩澤
誠士郎，笠原哲三，小林尊，峯村伸児，小出
幹也，名和弘幸，坪井信二，荒木章純，福田
理，岡田尚則，正田行穂，穂坂一夫，小笠原　正，
高橋久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第21回）
2004年11月
　障害者への効果的なブラッシング指導　第18報
　自閉症者におけるTEACCHプログラムの効果
の検証：小泉磨里，平林美鈴，北原智美，山村
清美，岡田尚則，正田行穂，松村康平，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第21回）2004年
11月
　著しく不協力な障害者に対するケタミン併用に
よる静脈内鎮静法の有用性：岡田尚則，佐藤
健，三井貴信，正田行穂，小笠原　正，笠原　浩
松本歯科大学特別研究補助金による研究
小笠原　正：教育評価のテキストマイニング
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1覇叢譲　　丁
著 書
羅蒙蕪
著 書
　山本勝一，山田良広，大谷　進，吉沢英樹，佐藤
慶太（2004）法医歯科学（第6版第6刷），医歯
薬出版，東京
論文発表
　Ohtani　S，　Yamada　Y，　Yamamoto　T，　Arany　S，
Gonmori　K　and　Yoshioka　N（2004）ComparisoIl
of　age　estimated　from　degree　of　racemization　of
aspartic　acid，　glutamic　acid　and　alanine　in　the
fbmur．　J　Forensic　Sci　49：441－5．
　Arany　S，　Ohtani　S，　Yoshioka　N　and　Gonmori
K（2004）Age　estimation　from　aspanic　acid　ra－
cemization　of　root　dentin　by　internal　standard
method．　Forensic　Sci　Int　141：127－30．
　正司喜信（2004）米国における顎関節症のとら
え方　飯塚忠彦監修　顎関節症　診断・治療マ
ニュアル208－13．永末書店，京都．
　正司喜信（2004）クインテッセンス23：173－
84，臨床家のための痛みの基礎と臨床　クイン
テッセンス出版，東京．
　正司喜信（2004）デンタルフロンティア　秋季
号：10－25，その症状，訴え，う一ん顎関節
症？，デンタルダイヤモンド社，東京．
　正司喜信（2004）歯界展望104：1－5，症例か
らわかるロ腔顔面痛3：診断に苦慮した筋・筋膜
痛の症例．医歯薬出版，東京．
論文発表
　正司喜信（2004）顎関節症が疑われた筋筋膜性
疾痛の1例　日本ペインクリニック学会誌11：
120－2．
学会発表
学会発表
　日本法医学会総会（第88回）2004年6月
　アスパラギン酸のラセミ化率による歯からの年
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